The policies of terror struggling in cooperation council countries for Arab Gulf countries

Abstract

It is not extravagant to say something today that terrorism has become the greatest threat facing the international community all limbs. After it was states who holds the great powers. Conflicts turning into a global war. From time to time. Or the exchange of threat or use of nuclear weapons. As happened in the Cold War, which ended with the imposition of globalization or Americanism world. And make it subject to US hegemon .as that terrorism has become an international phenomenon is extremely dangerous in the face of human life in this century. In fact, the underlying motives behind the emergence of the phenomenon of terrorism and internationalization in the world. It was behind various reasons. Of them international. Stands behind the manifestations of the global system imposed by the United States. And interventions is fair in the Arab and Islamic world. Local and other related local environments of the Gulf Arab states. Represented by religious, political, economic and social factors. And thus came to be combated with the same international and domestic policies that cause this dangerous.
سياسة مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

المقدمة:
اصبح الإرهاب ظاهرة دولية. إذ لم يعد قاصرًا على منطقة معينة. وفي مقابل ذلك لا يوجد تنسيق بين المجتمع الدولي لإقامة منظومة مواجهة فعالة ودائمة. ومن الملاحظ أن打造成 الأعمال التي نساعده على حوار الفكر الإرهابي في تزداد مستمرًا، كما أن الجرائم الإرهابية على صعيد العالمي في نزيف مرئيًا. ولم يعد حافزًا ما له من أنأ صدر في الأعراض والمยังไม่. حتى يصل الأمر إلى حد تهديد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياحي للدول. ولم تقصده هذه الأثار معترضة على الدول التي تزعم فيها هذه الجرائم. واما تطأ إلى دول أخرى. والنظر إلى المجتمعات العربية والخليجية تجاهها تواجه العديد من التحديات والمستجدات والأحداث السريعة والشاملة لكل مناحي الحياة. شأنها شأن كثير من دول العالم. ومن بين هذه التحديات التي برزت في العقود الأخيرة ظاهرة الإرهاب والتطرف والاعتدال والتمييز. ولما كان الإرهاب قد خُذلت الظاهرة. فأنه يتعين تكييف الجهود للبحث في إسباس هذه الآفة الخطيرة وضع إجراءات وسياسات لازمة مكفحة لهذه والتصدي لها. ولهذا، فإن الأساليب لم تطرأ على طريق ثلاثة مباحث كان البحث الأول هو لدراسة ماهية الإرهاب ووجهات النظر الأهلية والدولية حوله وسمات الجريمة الإرهابية واتجاهاتها وتميزها عن الجرائم الأخرى. أما البحث الثاني في اختصاره في البحث الثالث في في معرفة الأساليب التي تقف خلفها جلية النظام العام الجديد والتدخلات غير العادلة في العالم العربي والاسلامي، من قبل الغرب وعدم إبداع حل نهائى لصراع العربي الإسرائيلي، واستمرار الأزمة السياسة العراقية والصراع مع التنظيمات الإرهابية والغير ذلك. والإستراتيجية المجلية التي تتعلق بالسياسات الأمنية لدول مجلس التعاون في الخليج العربي. ومثلت بال الداخلة في مدارس العمل، والثوابت، والlator، والتفاعل، والبحث، والسياسة والاقتصادية والاجتماعية. ومن ثب، فإن لمزاياها، ودراسة مسبباتها ووضع الحلول الناجحة لها عن طريق السياسات الدولية والإقليمية اللازمة لذلك.
سياسة مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

الناتي: فكر في المواجهة الأであれば منظمة وyüملة غير وثيقة في المنطقة الخليجية والعربية عموماً وال.removeAllية المطلبة بالعوامل الدينية والعوامل الأمنية الاقتصادية الاجتماعية. فضلاً على ضرورة الإدارات على المجتمعات الخليجية بشكل عام، أما البحث الثالث، فتناول السياسات اللازمة لمقاومة الظاهرة الإرهابية على المستوى المحلي والدولي.

أهمية البحث

يكتب البحث في سياسات مكافحة الإرهاب أهمية بالنسبة. كون الظاهرة الإرهابية تشكل تهديداً خطيراً للحياة البشرية جمعاً وللمجموعة العربية عموماً ولدول مجال التعاون على وجه التحديد. فقد صار الإرهاب حذراً دوياً لابد، وواضح وشامل، ولد ثأمن منه دولة متحدة فهو ظاهرة قوية على التاريخ نفسه.

لا يدع انغمس نطاقه في الوقت الراهن، وحول من إجراء محلي إلى إجراء دولي عابر للحدود القومية. ولذا، ينطوي البحث في أهمية قصوى، مادام بهدوء وجود أخطاء الإنسان على وجه البسيطة.

مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في كون الإرهاب ظاهرة معقدة وخطيرة تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تواجهها دول العالم اجمع. لا يمكن مكافحتها، لأن التصدى للأسباب الكامنة وراء انتشارها والمتصدسة بالمسببات والعوامل الدولية والداخلية فضلاً على عدم الاتفاق على مفهوم واضح ومحدد للأرهاب يتلقي عليه أطراف المجتمع الدولي كافة.

فرضية البحث

ينطلق البحث من فرضية مفادها إن الإرهاب خطوة ذات يوم تواجهه البشرية جمعاء، ولكن تسلم منه أي دولة من العالم حبها كان إمها واستقرارها الداخلي. ولأجل التصدى له، لا بد من الاتفاق على خبراء مفهوم واضح للأرهاب جمعه عليه أطراف المجتمع الدولي بدولة ومنظماته. فضلاً على دراسة الأسباب التي تقف وراء حصوله والمتمثلة في بعض البيئة الدولية والداخلية.

خطة البحث

قد تضمنت خطة البحث ثلاثة مباحث، كان البحث الأول لدراسة ماهية الإرهاب، مفهومه وانواعه، وفرق بين المفاهيم الأخرى. أما البحث الثاني فكريس لدراسة العوامل المؤدية إلى نشوء الإرهاب، متمثلة في العوامل الداخلية والخارجية. فضلاً عن أثر الإرهاب على المجتمعات الخليجية، أما البحث الثالث والأخير.
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

لمحمد حسن الخفاجي

فهو دراسة السياسات الكفيلة بمقاومة الظاهرة الإرهابية عموماً، المتمثلة
بالسياسات الدولية والسياسات الأهلية.

البحث الأول: ماهية الإرهاب والدوافع المؤدية لانتشاره

بعد الإرهاب من القضايا الأمنية البالغة الخطورة التي تواجه الأسرة الدولية.
فقد عم الإرهاب في العصر الحديث شنت أذى ضخم لم يسبق له مثيل. وشهدت
الإطارات الأمنية والقوانين الداخلية والدولية
وأما أصبح ظاهرة شديدة الخطورة تقويض كيان المجتمعات وتهديم السلام والأمن
والعلاقات الدولية كلها.

ولأجل تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة لا بد من دراسة علمية مركزية
خلال سبب اتساعها وتدفق السيول الكفيلة لمقاومةها وخلص البشرية من
خطرها الداخلي الذي لن يسلم من خطره أي بقعة من بقاع المعرفة. وللذا
سنبحث فيه هذه الدراسة طرق التعريف على مفهوم الإرهاب وسماواته واساليبه
وأنواعه والمفاهيم الأخرى التي تقرب من يجعلك وكذلك والعوامل التي ساعدت على
نشأته وظهوره. سواء كان ذلك الظروف موجهة أم محلية. فضلاً عن
البحث في السبل والاستراتيجيات اللازمة لتصدي له. بعد أن أبين ضعف حاجزه
الدولي والمحلي.

المبحث الأول: تعريف الإرهاب من وجهة النظر الخليجية والدولية

لم يتفق العالم حتى الآن على وضع تعريف ثابت وواضح للإرهاب ما يؤدي إلى تناص
مفهومه بضم المتغيرات والنتائج المشتركة لانعدام الوعي بالبعض،
فما تعددت له وقائع أوروبا ترى الدول الأخرى مقاومة مشتركة ضد احتلال أجنبى.
ومن أن التعريف الفجدي للجريمة الإرهابية له أهمية للنظرية تتمثل في ارتباطها
والعوامل حول ظاهرة تناولتها المؤسسات البحثية والجهات والأعمال الدولية
ونصت عليها مختلف القوانين والترشيحات العقابية للكثير من الدول، ولذا من
الناحية العملية فإن أهمية التعريف تعود إلى أنه يعكس الجهد الدولي والمحلية
بإضافة تبني استراتيجيات ثابتة ومهارة من أجل مكافحة الظاهرة الإرهابية. أما
عن تعريف الإرهاب من وجهة نظر دول مجلس التعاون الخليجي، فهو التعريف نفسه
الذي اتفقت عليه بالدول العربية الأخرى في إطار الاتفاقيات العربية لمقاومة
الإرهاب لعام 1998 والتي جاء فيها أن الإرهاب هو كل فعل من أفعال العنف أو
التهديد أياً كان بمثابة أو أغراض يعنى تنفيذ تمديد إجراءات فردية أو جماعية
يهدف إلى الخنق الرعب والذعر بين الناس أو ترويجهم وإياداتهم أو تعرض حياتهم أو
حرمتهم أو استمهم للمخاطر أو الخوف المطردة بالبيئة أو بأي مراقب أو الإملاء العامية أو
الخاصة أو اعتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعرض أحد المواد الوطنية للخطر.

364
ومع ذلك، فإن هذه التعريف يبرز مظهراً للنشاط الإرهابي وطبيعة والإرهاب، وعندما يتم تطبيقه للوسائل الإلكترونية، أو وسائل الإعلام المختلفة، كرسائل البريد الإلكتروني، ورسائل SMS، ووسائل الإعلام المختلفة، والإرهاب، والأنشطة الإرهابية المختلفة، وما يمكن عن التعرف على محافظات الإرهاب، بين الإسباب والجهات التي يستهدفها الإرهاب، أو الذي يتم التعرف على الإرهاب، أو محاولة إجباره أو جمعه، أو دفعه على الإنسان، وعده، وعقوله، وما إلى ذلك، ويصعب شن الإبادة، والإخضاع، والقتل، على طريق، ووفقًا للقانون، وكل فعل من أفعال العنف، والتهديد، يقع نقديًا من ناحية جزري أو جمعي، يهدف إلى القضاء على النفس، أو تمويلهم، أو تزويدهم، أو تعزيز حياتهم، للخطر.

وقد جاء في قرارات الأمم المتحدة، بأن الإرهاب هو تلك الأعمال التي تعرّض أرضاً بشرية بريئة للخطر، أو تهدد الحياة الأساسية، أو تنتهك كرادكة الإنسان.

وفي السياق نفسه، هدفه خبراء الأمم المتحدة بأنه، استراتيجية، عن هجمات دولياً غزيرة، بواعث أيديولوجية تنوعت، أحداث وحولت، أو تقويضها، فضلاً عن ذلك ساورد بعض تبعيات الإرهاب، وفقاً لليضاعات والمختصين في مجال القانون، والعلوم السياسية، ومنها تقييم العدد الوسيط، الذي خرق الإرهاب والإرهابيون، وله، وصف يطرح على الأشخاص الذي يستخدمون العنف سبيلاً لتحقيق أهدافهم السياسية. أو كما يعرف قاموس الفكر السياسي بأنه، محاولة نشر الفكر والفرز في أساسية، فهو وسيلة تستعمل حكومة قمعية، استبدادية لإرغام الناس على الخضوع والاستسلام لهذه العملية، وأيضاً عندما يروي، داعية سياسي، أنها كانت سبيلاً، يتبع، ويوصف بالخطر.

وأيضاً عنف، وتزويده، وتفصيل النعمة، من النصائح، لتحقيق هدف، بالقوة، ونشر دعوة تنازل، سواء كان القاول يعرف، بنفسه أو نية حسب، وجميع.

خلص إلى أن تمثل هذه التعريف ركز على الهدف الجوهر للفكر، وهو الوصول إلى السلطة أو انتهائها، ولكن في بعض الحالات، يستهدف الإرهاب، خلق فوضى في المجتمع، أو ينبع من سلبية، لاتكون دينية أو اجتماعية، أو ضيقة، عمومًا يمكن القول إن الإرهاب هو حدث، ناجم عن عدم، وتمثيله، وهو أيضًا عنف، محاولة، إجباره، غير مباشر، وهو كل سبق، عملياً، ما كان، من، مملوئًا، ونوعًا، فرضاً أو تواصلال، وتأكيد الإذاعة، في متناقضاتهم، ووقائعهم، في أديانهم، وتعابيرهم، في فكرهم، أو نفسيات، أو روحياً أو تنازلًا، أو الخلاك، الضرر في مكانته، ومصالحهم، وجميع النشر عن الوسيلة المسموح بها فيها، ووسائل الاتصال.
الإلكترونية الحديثة كالأنترنت والهاتف النقال وغيرها لتحقيق التقدم الإعلامي العلمي والدعاية من أجل نفتان السلالة السياسية والرأي العام لتحقيق مآرب سياسية أو أيديولوجية أو دينية أو اقتصادية أو استراتيجية. وقد يصدر هذا عن أفراد أو جماعات أو دول متسطة غاشمة.

المطلب الثاني: الدوافع المؤدية لانتشار الإرهاب

الدوافع المؤدية لانتشار فكر الإرهاب يمكن تقسيمها إلى نوعين وهما الدوافع الدولية والتي تحفز انتهاك البيئة العالمية وتأثير النظام الدولي وتهيأ نظام الطبقة الثانية وتثير الولايات المتحدة الأمريكية وهيمنتها على المجتمعي الدولي بمسارته وتساعدها في سياسة نظام الطبقة الراهنة فضلاً على استمرار الاحتلال الاستعماري لل篓ي الصهيوني والعرب في فلسطين عن طريق تهديد الاستيكان وإجهاض العرب عموماً والdíناء المتحدة خصوصاً إلى جانب إسرائيل. هذا من جانب ومن جانب آخر ساهمت في انتشار فكر الإرهاب في منطقة الخليج العربي هو انطلاق حرب الخليج الثانية والانتشار القوة الأمريكية في الخليج لإخراج القوات الأمريكية من الكويت وبناء هذه القوات على الرغم من انتهاء التهديد العسكري العراقي. فضلاً على تقديرات 11 أبل في نيويورك واشنطن عام 2001 وما تلاها من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان وبعدها الاحتلال العراقي عام 2003 والذي يعد الأثر الأكبر في انتشار الإرهاب في دول المنطقة والانفاضات والثورات العربية بعد 2011. أما خصوصاً في الدوافع الداخلية أو الأفكار المتمثلة بالدوافع السياسية للامة الدينية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الاخلاقية أو الاجتماعية أو الفكر الأول: الدوافع المؤدية لانتشار الإرهاب:

إن ماهية الإرهاب وطبيعة واحدة على العموم. لكن من الواضح أن عوامل متعددة ومتنوعة تدخل في إنتاجه. ولا يمكن حلوله في جميع الحالات. ومن تلك العوامل ما هو مشترك بين جميع المجتمعات والثقافات ومنها ما يختلف من مجتمع لأخر. وما قد يعد عاملاً رئيساً في وقت ما يصبح ثانوياً في وقت لاحق. وما يعد عاملاً جوهرياً في فعل إرهابي يقع في مكان معين كالمجرد قد ينفي كلما أو جزئياً في مكان آخر. وتؤكّد الدراسات والأبحاث البارزة التي تناولت الإرهاب ومنها تلك التي تناولت من الأسس الادارية والمؤسسات الاستراتيجية في العالم العربي وعاصفة الفضول عن وسائل تناول الإرهاب. لذلك فإن الأسلوب المتصدم للاستثمار الجذري والعميق للإرهاب بهدف ذلك وسيلة تناوله لا تُكافح بطرق فاعلة مؤثرة، ولا الأسلوب المقصود، على استثناء انتشار الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط عموماً ومنطقة الخليج العربي خصوصاً لابد من دراسة الأسباب والدوافع الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة الخطيرة. وعلى رأس هذه
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

م.م. علي محمد حسن بخضجي

dول الغاز ويضيف أن السياسة الدولية كون العالم متجه في ستينيات القرن الماضي حركة غير مسبوقة في التحرر الوطني من الاستعمار الغربي وحاول الأطراف الكبرى أن تكون نتائجهم ولهما الفوز بالدعم من تغير اتفاق الحقيقة وتعقيد العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. نتائج ذلك أضداد للصراع السياسي بشكلًا قواعد فوقه كجزءًا جديدًا صاحبها تعزز دور الإرهاب السياسي ويدخل أكثر جرعة في نفس الوقت من الشبكة بذلك بظهور حركة الشباب العالمية في فرنسا عام 1968 في شكل ثورة غير مفهومة للآفلام ومن ثم في العالم. تأتيها إلى أغلب دول العالم لتكون حركات متفرقة في كل مكان من العالم. في النهاية أصبح الإرهاب هو الوسيلة الجديدة في الصراع السياسي ويدلب على الحروب التقليدية.

وفي المنطقة الشرقية والوسطية العليا والتي يشكل العلم العربي جزءًا منها تمكنت بعض الديانات الدينية المتعددة من الوصول إلى السلطة في بعض الدول العربية والإسلامية. يوجد عليه تهيئة مناخ يساعد على انتشار فكر الإرهاب وقد ارتفع عدد مصلي المسلمين في نقاط عدة من دول العالم من دون تدخل المجتمع الدولي بشكل عادل ويدلب على منطقة في مواجهاتها. قد أدت إلى استفزاز مشاعر المسلمين بصورة عامة نتائج أن أهمية من ثم تتربعت للفناء إلى جانب مجتمعات جهادية إسلامية في تلك الأدوار من العالم ويتبع ذلك التطبيق للفناء الغزو السوفيتي لأفغانستان لم يطرد في فترة الثمانينيات من القرن الماضي. والحاكم الأمريكي بال版权所有ات أن أبرزهم من مواطنين من الأسر المستقلين، وذلك حيث نشأت مشاعر مسالم للسوريين، وكوسوفو والقزاق وكمبر وتورن، ناهيك عن أرض البلدة التي يمارسها الكيان الأولي، ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من نصف قرن، واختياء القرب وضاءة، مما أدى إلى القرار من مجلس الأمن الدولي بحق هذه الكيان ناهيك عن تاريخ الغرب الاستعماري لشعوب المنطقة. 

إن تصاعد العمليات الإرهابية في كثير من دول العالم (الولايات المتحدة، بريطانيا، إسبانيا، تركيا والعراق والسعودية ومصر واليمن، وهند، وباكستان، وإفغانستان وغيرها من الدول) خلق مناخًا دوليًا يشجع الأفراد على الاعتداء بأن الإرهاب والجماعات الإرهابية في السبيل الوحيد أمامهم لتحقيق مصالحهم، كما تأثت الحروب التي نشبت في السنوات الأخيرة واصحة في المنطقة.emplois et des réformes économiques de l'Alberta, et une croissance plus forte de la population, a permis de réduire les inégalités sociales.

Le président propose des mesures pour renforcer la sécurité publique, notamment l'augmentation des investissements dans les forces de police et la mise en place d'une nouvelle stratégie de lutte contre la criminalité. Il met également l'accent sur l'importance de la coopération internationale pour combattre les menaces terroristes.

La session parlementaire suivante est appelée à examiner ces propositions et à prendre des décisions appropriées. Les citoyens attendent des actions concrètes pour améliorer la sécurité et la justice.

367
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

*و.م. على محمد حسن أخفاجي*

الأخرى في سوريا بين التنظيمات المسلحة فيما بينها من جهة والنظام السوري من جهة أخرى. هذه الحرب اتبعت الفرصة لمثل أشكال الإرهابية للحصول على تدريبات عسكرية والدعم والتمويل المالي. كما أنها سهلت لهم فرصة الحصول على السلاح والمواد المتفجرة.

يدعم ذلك استمرار عدد من الدول الأوروبية والعربية في إيواء عناصر الإرهاب، سواء من أهالي عليهم أو هاربين منهم أو مطلوبين منهم. وصول الأمر ببعض هذه العناصر حق اللجوء السياسي. الأمر الذي ساعى على استمرار هذه العناصر في ممارسة نشاطاتهم الإرهابية وتشجيع غيرهم على الاستمرار في هذه الطريق. وكذلك جُهَّز بعض قيادات الإرهاب ومنها المعروفة دولياً في التخفي والهروب وعاد مطالب قوى دولية من القبض عليها. ومن أبرز الأمثلة قيادات حركة طالبان وبعض زعماء تنظيم القاعدة وظهورهم من مدة أخري عبر أجهزة التلفزيون والأنترنت ما يعني ثقة لباقى قيادات المنظمات الإرهابية ويدعمهم للاستمرار في نشاطاتهم الإرهابية.

لا يُخلع أثر شبكة المعلومات العالمية "الأنترنت" ودورها في الحصول على معلومات عالية في الأمن وال защит.

ووصل الأمر إلى إمكان الحصول على معلومات فنية كي فحص المتفجرات والقنابل. وفضلًا على ذلك فقد سهمت وسائل الإعلام الحديثة النواقل بين القيادة والقواعد في هذه المنظمات من دون الحاجة إلى التنقل بين الدول. وسرت اصدار التعليمات في أقل وقت ممكن في سرية عالية. ففضلًا على تغطية وسائل الإعلام والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها للأعمال الإرهابية. الأمر الذي يعني فرصًا كثيرة أمام الإرهابيين الذين يسعون وراء الدعابة للوصول لأهدافهم ونشر فكرهم. بل تسبيع أعمالهم، ويتم بعض الأحيان إلى اعتبار هذه التغطية الإعلامية المكثفة للنشاطات الإرهابية مسمىً بشكل أو بآخر في التراويج للعمل الإرهابي وزيادة نشاطه وكمرب مفيد للدعاية. وهى من بين الأسباب المهمة التي جُنَّ الإرهابيين بابًا وإبهامًا في أعمالهم.

لأنها خُفِق لهم أحد أهم أهدافهم المتمثلة في الحصول على حضور إعلامي أمام الرأي العام العالمي من دون أن يكتفوا بشني في سبيل الاتفاق على تلك الدعابة النفطية التي قدمها لهم هذه الوسائل الإعلامية. وهذا التأثير العملي بالذات كان دافعًا لأعضاء اللجنة الخاصة بوضع الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة.

يُفتَرَق على الدول أن تقتصر تغطيتها الإعلامية للأعمال الإرهابية في أضيق نطاق، خوفًا على الإرهابيين من هدفهم الذي يسعون إليه. وهو الحصول على أسوأ دعاية دولية ممكنة لعملياتهم الإرهابية الوحشية.
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

ويشكل عام يمكن القول ان هناك علاقة طردية بين ازدياد دور التوتر والانهيار الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط عموماً والعالم العربي والإسلامي خصوصاً. الدخول في الولايات المتحدة وخلفيتها في مناطق متعددة من العالم الإسلامي بعد انتشار الاختراق السويديبونت وتشويه نظام القيادة الإيجابية. وأيضاً كانت الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذا التدخل، فإنها أوجدت حالة من التوتر والغضب وازدياد روح الفعل الازدياد الهجومية التي أدت إلى مقتل مئات الآلاف من البشر وتشريد المليون من أبناء أطراف المنطقة الإسلامية ومن تلك التدخلات اجتياح أفغانستان والعراق والإعلان عن بداية الگركة للحرب الدائمة والاستنادية وتشكلية القوانين الأمريكية لكل دول العالم لسياضاً لمدى الأقوى والأحادية القطرية والهجمة. ومن ثم تخرجت لأسباب حضور طاقة تمكن البلدان وتقلها الإيرادات التي تمكنها بدورها فصل في سياق ومجلس من السعودية الخمسات مع شعوب المنطقة. ومثل على ذلك الإرهاب في العراق الذي حصد أرواح مئات الآلاف من البشر فيه والذي جُلبت فيه الجماعات المسلحة من قبل الأمريكي بعد مداهار ارض العراق في تلك الايام وخصوصا من المسلمين الشيعة الذين أصبحوا هددوا سهولاً للجماعات التكفيرية الوحشية. فضلاً على ازدياد مشاعر الغضب لجاء أمريكا بعد فضائح سجن أبو غريب وغوانانماو ومعاقلات أفغانستان ووقف الغرب عموماً وإزالة خصوصاً جائحة الكيماويولوجي. ما خلق مشاعر معادية للغرب وأمريكا في بلدان العالم الإسلامي. إذ جعلت السادس عاماً بشعراً بالظلم والاهانة. ولكن تلك تأثيرات شعبية واجتماعية ونفسية لا يمكن أن تستخدم في سياق خليج الظاهرة الإجرامية. وشكل عام تعيد التفتير الرسمية الصادرة من الداخل وجاءت علاقة بين التدخلات الأمريكية في العالم الإسلامي والهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة وتصاعد الارهاب في العالم الإسلامي عموماً والشرق بشكل خاص.

وهكذا بدأ الغربون أحياناً أكثر وعيًّا بهذين العوامل. فقد استعرض الباحث الفرنسي اريك رول في إحدى مقالاته عدةً من الكتب التي خُل تطور ظاهرة الإرهاب والتي كتبها بحثون أمريكيون اساساً استخلصوا من ذلك بأن (لا الإرهاب لا يزال في عالم احادية القطرية). هو السلاح الوحيد الموجه بين أيدي الضغفاء خالقية الأخلاقية في حروب جد مشتركة. وأكد بحثون غربون أخير أن كبار من الجماعات الإرهابية تهدف إلى التأثير على الغرب ولم يشتهي إلى قضيتهم. وأن حل القضايا العالمية في العالم الإسلامي ومنها قضية فلسطين هو جزء مهم من استراتيجيتك مكافحة مشكلة الارهاب. فضلاً على عدم الاتفاق الدولي على تعريف محدد للإرهاب خارج مظاهره وصورة وأسبابه. هذه الضبابية.
يعود الموضوع أفسح المجال لبعض الحكومات لاحتضان ما ترى أنه ليس من الإرهاب، سواء أكان ذلك الاحتفاظ بشكل مباشر أم غير مباشر. بينما قد تكون الدول الأخرى حينها تركز على مكافحة إرهاب من وجهة نظرها، وهو ليس كذلك عند الدول الأخرى. هذا الوضع المتنافس مكن بعض المنظمات التي تمارس الإرهاب من الحركة والتسلق والانقلاب بسرية من فتحه الدولة.

النوع الثاني: الدوافع المحلية لانتشار الإرهاب: هذه العوامل لا تقل شأنًا عن العوامل الدولية. فكل منها تعد اسبابًا دافعةً ورئيسيًا لانتشار الإرهاب في هذه الدول وهي تنفع إلى سياسة ودينية واقتصادية واجتماعية وعامة، وهي على النحو التالي:

أولاً: الدوافع السياسية: تشير الدراسات والبحث السياسية إلى أن عددًا كبيرًا من العمليات الإرهابية خُذت في بيئة تعيش حالة من الركوع والجمود والانغلاق السياسي والاستثمار بالسلطة وانتقاء الطرق السياسية والشرعية للتعبير السياسي.

ومن ثم في بعض دوافع الإرهاب هي دوافع سياسية ولاسيما عندما يحدث اختلال وتفاوض في محاولة التوافق في النظام السياسي والاجتماعي. وغياب التضامن والتكافل الوطني داخل المجتمع والنظام الاجتماعي. وحربها في معينة في المجتمع من الهجوم السياسي، أو عدم إشباع حاجات أساسية للفرد المتلفعي مثل التعليم والصحة والخدمات، وبعد أن كان العنف بالأساس آداءً للعديد من حركات التحرر الوطني في سعيها للخلاص من المضيفر الغربي وخلق الاستقلال السياسي، وتأسس دولية خاصة بها، اخذ فيما بعد نحو عنصر متزايد في نشاط كثير من القوى الداخلية المعرضة للظلم الحاكم في معظم الدول العربية ومنها دول الخليج العربية، أو لرؤى القوى الكبرى أغلبها التي استسلمت جبهات الهجوم العسكري يوجد سياسي أكثر خطورة واستنفرت بالسلطة والقوة وحزم قوى سياسية أخرى من أي نشاط سياسى أو أي تأثر على العملية السياسية أو الحكم.

ومن ثم فقد أخذت هذه التحول أخفاًً للفهم السياسي والاقتصادي في توجه قنوات الصراع السلمي ومختلفة تبادل السلمي للسلطة. واستنادًا على ما تقدم فإن النظام الاستبدادي السياسي أو الاستنفار السلبي بال средства والإجاعات والقوانين في واقع غير مشبع بالتهديد الأول، الذي تماسهم بدوره في تغيير العنف والرهبنا في المنطقة العربية عمومًا وحولية، والعلاجات من الدوافع الاقتصادية في دوافع الإرهاب.

ثانياً: الدوافع الاقتصادية والدينية: تعد الدوافع الاقتصادية من دوافع الإرهاب المعاصر، فأنهما واجهوا الأقلية الدينية أو الدينية أو المذهبية حملت معها افكارًا قومية، أو مذهبية خلف عن غالبية سكان الدولة فتساعد هذا الأقلية عن طريق
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

م.م علي محمد حسن الخفاجي

تحركاتٌ إنتهاضية على تكوين دولة خاصة بها والاستقلال عن الدولة ذلك الجيش الجمهوري الإيرلندي وключение استقلال إيرلندا الشمالية عن بريطانيا، وحركة أثينا في أسبانيا التي تهدف إلى الاستقلال أقليمياً والسماحة وحزب العمال الكردي في جنوب تركيا، وغيرها. (28)

اما الدوافع الدينية فيبدو أن التطرف النزيه والذهني وإساءة فهم البيانات الأخرى وعدم تقبل معتقدات الآخرين يلعب أولاً بارزاً في أعمال الإرهاب. وينطبق الحال على التنظيمات الإرهابية التي تُمارس صياغة الدين الإسلامي، والذين شهدت تعاليمهم باختلافاتها، ومن الأمثلة على ذلك تنظيم القاعدة، وهو واحد من أخطر التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم، وهو أسامة بن لادن في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي والذي كان أساس نشأته هو محاولة الفرار 자신ات الأفغانستان عبر ما سمي بقاعدة بيانات المهاجرين العرب كما خالف مع عدد من "المنظمات الجهادية" التي نسبت لسنين الإسلام كحركة الجهاد الإسلامية المصرى المترفعة بزعم آتى إين الظاهري إذ مارس هذا التنظيم الإرهابي أعمالاً إبان أعداد السوقيات من أفغانستان في البلاد العربية كبلاد مهجرة العربية ومصر وخصوصا بعد احتلال النظام العراقي السابق لدولة الكويت وحروب الخليج الثانية التي أخرجت القوات العراقية منها عام 1991 عبر الاستعداد بالقوات الأمريكية وقوى التحالف الدولي ودخول هذه القوات العربية في شمال الجزيرة العربية، وبعدما رفضت الحكومات الخليجية طلب المساعدة من أسامة بن لادن لإخراج القوات العراقية من الكويت عبر استعمال "الجهاديين" بأداء من الاستعانة بالقوات الأجنبية، إلا أن هذه الرفض أدى إلى تأزم وتصاعد فيما بعد بين هذه الحكومات وتنظيم القاعدة الإرهابي، إذ حول هذا الأخير ومن لغته من التنظيمات الإرهابية نشاطه ضد النظام السياسي في الخليج العربي عبر استهداف القوات العسكرية الأمريكية. لابد تطور الأمر حتى تأتي القاعدة تستهدف أي أمركي في أي مكان من المعمرة وحلت ذلك عقب فترة مشابهة لفترة وجيزة (29).

وتطور الأمر إلى استهداف كل من يسند الوجود الغربي من الحكومات الخليجية وغيرها. توالت العمليات التي تتبناها التنظيم منها تفجيرات مبانى في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية عام 1999، أدت إلى مقتل العشرات من الأجانب والسعوديين وتفجير السفارات الأمريكية وكندا وتركيا وممتلك العشائر واستهداف المدن الأمريكية، في خليج عدن في اليمن عام 2000، الذي أدى الغيّة الخطيرة على أمنيات، ولم ينته الأمر عند استهداف القاعدة وانزلاقها لل obsługi السني للمدنيين الأمريكيين فحسب، بل امتد إلى كل من خلفها بأيأ من الطوائف الإسلامية المختلفة وتهددها بالقتل والتهجير.
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

م.م. علي محمد حسن أشكافي

والسبي، والغير ذلك من أساليب الإرهاب بالبشعة. ولم يقتصر الإرهاب على هذه
الأحيان، بل خلفه هذه التنظيمات اذانًا له تسيير على نشاطها في الأفغانستان في الإرهاب
والقتل، ونقل ذلك تنظيم ما عرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق والشام. "
أو ما عرف اختصاراً بـ "داعش" الإرهابي في العراق.

ثالثًا: نواحي الاقتصادي: أصبح العامل الاقتصادي موضع
اهتمام الباحثين والعلماء، ونظرة ارتكاز في تفسير الكثير من الظواهر التي تتعلق
بحياة الإنسان، وذلك في منظورل ذلك ببعض، سواء كانوا أفراد أم جماعات
ولذا يعد أن تحدث أثر هذه العامل في سلوك الفرد وتكوين قيمته وأدائه
وبسائل شخصيته بوجه عام. إذ من الواضح أن الفرد في نواحي حياته المادية
والاجتماعية وسماة الفعلية والانفصالية وفي سلوكه بوجه عام. أما يتأثر في ذلك
بوضعه الطبقي، أي طبقته الاجتماعية التي يخضعها دخله الاقتصادي.

وشخصية رجل الأعمال مختلف عن شخصية الفلاح البسيط. وإن
الإنسان حاجات لا حصر لها. ولا يمكن تقديرها. وهو يميل إلى إشباعها كشرط
أساسي وضرورة حيوي. والحياة الإنسانية يمكن أن تستمد إذا احتلت بالمكانيات
المادية لابتعز لضغوط العوز والفقر، وبالنسبة فإن الفقر والبطالة
والرجل من العوامل التي تؤدي إلى حدوث العنف السلمح أو الإرهاب. (6)
ويسهم
المرتكبون هذه النوع من العنف في العنف الطبقي. (7) وذلك عندما تعرّض الطبقة
الثروة الرأسمالية فرض سيطرتها على الطبقات الفقيرة ما يدفع الأخيرة للحروج
للعنف كوسيلة ضد الأقلية المستغلة بهدف إحداث تغيير مهلكي في المجتمع.
(8)
على هذه الأساس يبرز النظام الاقتصادي بوجه عام تأثيرًا كبيرًا في حصول خط
الشخصية. وهو في بعض الحالات ذو تأثير حاسم. فالقفر يمثل تأثيرًا واضحاً في
توجه الفرد نحو العمليات الإرهابية عمومًا والإرهاب خصوصأ. إلى جانب المشاكل
الاقتصادية التي تغذي منها فنات وأسبعة في المجتمع وخصوصًا الشباب كالبطالة
(9).

والفساد الاجتماعي، والدين، والنزاع، تعزى تفاقم المعيشة، والعنف في النزاع.
(6)
(10)
وتمكن الشباخ أن الظروف والظروف الاقتصادية الحسنة تعمل على خلق
شخصيات طبيعية متزرعة ومستقرة بعيدة تجاه التطرف. وما يلاحظ أن غالبية شخصيات المتطرفين والإرهابيين نشأت في ظروف اقتصادية
صعبة وتتمتع لأسر صغار اللاجئين في الحري، والمسكن، والغذاء، والتعليم، وفرص العمل،
في المدن. (11) إن هذه الفئة التي نشأت في ظل اوضاع اقتصادية متذرعة وجدت في
التنمر وراء الدين ملأها وسيلةًا لإقناع النفسهم بأن الدين يعوضهم عما فاتهم من
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربي

م.م علي محمد حسن أحمد الفياحي

الدعاية: وكثيراً من هؤلاء يميلون في أفكاره ناحية التنشئة ويُبعدون يبعد ذلك إلى المسلك الإرهابي لتحقيق إهدافه. وهذه الكلام منطق على التطرف واللاجئين في بلدان الخليج العربي، فهم يرتكبون من طبقات فقيرة وMETA في بسلول التأثير على الجماهير المتطرفة، ويشابك الإرهاب والجهاد، عبر عقولهم بالأموال أو نسب النعطاء وقناعتهم بأن الدنيا ليست إلا درة وإن وأجد ما لم يقيد بالنهج للحياة بأخرى حيث أجور العين واجازة وما له من البناء والتجارب في الطريق الوحيد أمامهم لخلاصهم من مجهودات المهاجمة في النزاعات، مع نهاية الطريق الوحيد أمامهم للخلاص من خلاصهم من البداية والمهاجمة في النزاعات.

ومن ناحية أخرى، فقد يُغدون المنطوق في المساعدات المالية التي يلقونها من المجموعات المتطرفة سواء من داخل بلدانهم أو من خارجها، مما يُكَفِّيُّا لأنضمهم للتحرك. فضلًا على الظروف الاقتصادية للمنطوقين أنفسهم. في حالة الاقتصادية للدولة نفسها، فهياً نحن المعونات الخارجية لسد حاجات المجتمع وما يتزعم عليها من تبعية اقتصادية. ناهيك عن الاعتقاد الاقتصادي والدولي، فهناك فورًا في نظم المجتمع والتعليم العربي بالحديد والوجود العسكري العربي والأمريكي في المنطقة جعل فئة المتطرفين تشعر بأن البلاد خاضعة لهيمنة العرب.

رابعاً: الدوافع الاجتماعية: تصل الدوافع الاجتماعية المؤدية للإرهاب خلاصة التنوع والانسجام الثقافي في المجتمع. وكلما كانت هناك درجة عالية من الانتماء الثقافي والخاضري، كلما كانت درجة الإبزام الإرهابية، وذلك بسبب زيادة الإبزام الإرهابية الناجمة عن سياسته الثقافية العامة والشخصية العامة للمجتمع. والتي تُمثل القيم والعادات والتقاليد، فتشكل الهيئة الخاصة وال념وية العامة في هوية واحدة جامعية، وتسود في هذه الجيش حالة من الانصهار الاجتماعي والثقافي، ولهذا يُشده نظاماً سياسيًا مركزياً، وعني للمركزية هي حالة التجمع والانسجام والوحدة والاستقرار المجتمعي والسياسي، وفي هذه النظام البيني إلى حالة الاجتماعية الوطنية حول القضايا الأساسية.

ويكن الفن إن درجة التحاسس هذه تفوق عائلاً أمام العمليات الإرهابية. والعكس فقد يظهر الإرهاب والبديل إلى العمليات الإرهابية في حالة التجمع التعاوني والذي يُسمى في عمليات الاضطهاد الاجتماعي والعرقي، ففي عنايتي هذه المجتمعات من الصراع بين الهويات المختلفة وعدم الموانئ بين الهوية الخاصة وال 있도록ية العامة أو معايين من الاتصالات، بحسب تلك الطرق، أو تسبُّب تسلك الإثري أو إقليمية أخرى على هويات ومعارض الوضع، وما لاكتشاف فيه ان هذه الأسباب تدفع المجتمعات تفعيل عمليات الإرهابية ضد مصالح الدولة والمجتمع عامة.
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

المبحث الثاني: سياسات مكافحة الإرهاب

لقد صار الإرهاب خطراً مهدداً واحتمال وقوع أعمال إرهابية حديثاً متوقعاً في أي مكان من العالم، وانتشرت الأفكار الإرهابية عبر الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال. لذلك، بات ضرورياً وجود تعاون دولي حتى يمكن من طرح التصدي للتنظيمات الإرهابية بطريقة فاعلة ومؤثرة. وعلى الرغم من أن تدخل دولية وآخرى إقليمية في هذا المضمار، إلا أن هذه الجهود لم تعثر النتائج المرجوة والتي تهدف القضاء على الإرهاب. بل العكس، نرى تزايداً مطرداً في الجرائم الإرهابية وانتشارها لحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم بالخصوص منطقة الشرق الأوسط. إذ سيطر تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية" في العراق والشام "داعش" على إجزاء كبير من العراق وسوريا ويشكل تهديداً كبيراً للأمن والسلم الدولي، واقترف بأعمال الإرهاب آلية انتهاكات قمعية حقوق الإنسان من قتل و/illegitimate war وتعسي وتهجر و/или الترحيل أو الجرائم في المناطق التي يسيطر عليها في جل النظم. الأمر الذي جعل أعضاء الدول وعلى رأسهم الولايات المتحدة والعدد من الدول الغربية والعربية على تأسيس خليفة دولي شاملية هذه التنظيمات على تنفيذ عدد من القنوات坚定不移 على مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، لذا من الضروري تضافر الجهود الدولية والإقليمية وكافة الظاهرية الإرهابية ليست في المنطقة العربية. فحسب. بل في جميع أنحاء العالم.
الخطاب الأول: السياسات الدولية

نابلورت النشاطات الإرهابية جدد الدولة الواحدة، ولما تأتها إلى عدة دول
مكتنزة بذلك طابعاً عائلاً (1). كما يُفعل منها جريمة ضد النظام الدولي وصاصح
الشعور الجماعية وامن البشرية وسلامها وحقوق الأفراد وحقايهم الأساسية، (2)
فبعد أخذ الإرهاب ابتداءً دولياً، وصار له معتادةً واسعة ولم تتأمل منه منطقة
ماتها. وعلى الرغم من أن الأفعال ليس أمرًا جديًا، فإن الأفعال قديمة.
قد جاء التاريخ ذاته. فإنه في الوقت الحالي قد أُنشئ نطاقه وقُبل من الإرهاب على
المستوى المحلي إلى الإرهاب دولي (3) ولذا صار الإرهاب عناصرًا جديًا في العلاقات
الدولية. وقد تم إبرام العديد من الاتفاقات الدولية المعنية بنزع ومحاربة الإرهاب
الدولي بأشكاله كافة، وكم هو معروف أن العنف هو أحد حقائق العصر الذي
نعشه، وهو في الوقت نفسه أحد العناصر المكونة لجريمة الإرهاب. وعلى المستوى
الدولي أصبح الإرهاب عناصرًا فعالًا في عملية أخذ القرار السياسي، واصبح
سلوكًا تتخذه الدول لا كراه خصومها على الانصياع لما تفرضه عليه من إعداد
جديد من المجال السياسي، وقد أُنفق الاجتماع الدولي على جُموع مجموعات من
الإفعال التي نصر بالنظام الدولي العام واعتبارها جرائم دولية (4). ومنها جرائم
الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإرهاب الدولي، وكان لانتشار موجة الإرهاب
الدولي في العصر الحالي أثر في تقابل الآراء ووجهات النظر والتجارب المتعلقة
بالوسائل التي يمكن عن طريقها مكافحة الجريمة الإرهابية والقضاء عليها.

أما فيما يتعلق بجهود الأمم المتحدة في ميدان مكافحة إنشار ظاهرة الإرهاب
وشملتها، اجاز كان كثيرة من دول العالم، فقد أصدرت العديد من القرارات بهذا
النطاق (5). ولكن معظم هذه القرارات لا تُلقي إلى مستوى المرجع، فأمر يستلزم
ضرورة عند مؤشر عالي في ظاهرة الأمم المتحدة. تتلاقى فيها ظاهرة الإرهاب
وسباب انتشارها، على أن يتم ذلك بشكافية ثابتة، وأن يصدر عن هذا المؤشر قرارات
محددة تلزم دول العالم بتنفيذها، ولابد من تناؤل موضوع الإرهاب الذي تمارسه
بعض الدول بأشكاله الذي يعالج ظاهرة الإرهاب بطريقة فعالة. وقد أصدرت
الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3034 لسنة 1972 (6) بإنشاء جنة خاصة
لواجئ الإرهاب تضم وتتكفل بجمع الملاحظات التي تقدمها الدول. وأن تم تفعيل
تقريرًا للجمعية العامة متضمنًا توصيات ترقم إلى توفير سبل التعاون الدولي من
أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب. وقد شكلت هذه اللجنة ثمانية لجان فرعية الأولي
إصدار تعرفة الإرهاب والثانية لدراسة أسباب تفشي الإرهاب واللجنة الثالثة
لبحث التدابير اللازمة لمنع الإرهاب. وقد اجتمعت هذه اللجان في محاولة لتنفيذ ما
كفت به، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق. لعدم اجتماع الأطراف المشاركة على
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

مقامه مشتركة فيما يتعلق بالإرهاب. فضلاً على الاختلاف الشديد ما بين الاتفاقية الدولية حول إعداد مفهوم مشترك لها اتفاقية تقرر من اللجنة اصدار الجماعة قراراً بتقليد اللجنة معرفة أعمالها ومزالت اللجنة تواصل عملها حتى اليوم. طبقاً للتفويض الممنوح لها يقرن الجماعة العامة للأمم المتحدة ولم تصل اللجنة حتى اليوم إلى اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب نظرًا إلى التباين الشديد في وجهات النظر ما بين دول العالم المختلفة حول الجوانب القانونية للإرهاب الدولي وعدم اتفاقها على العناصر المكونة للجريمة الإرهابية. فضلاً على رغبة بعض الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في إصدار تعريف محدد للإرهاب خصوصا لممارستها وخصوصاً بعد قيامها بغزو أفغانستان والعراق وحمايتها لإسرائيل في النزاع مع الفلسطينيين.

استناداً لما تقدم، فإن المنتج للجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب يجب أن يلتزم جهود محلية وإقليمية. ولم تصل إلى المصدر الكافي إلى المستوى الدولي. بل إن أخذ إجراءات فردية أو ثنائية لم يعد كافياً لمجابهة التهديد الذي يواجه العالم بparator. فالتعاون والتنسيق الدولي له أهمية بالغة في الحد من جماعات الإرهاب.

المطلب الثاني: السياسات المحلية

ينصخ ما سبق أن مشكلة الإرهاب مشكلة مرطقة ذات ابعاد امنية وسياسية ودينية وإنسانية واقتصادية وثقافية متداخلة. ومن هنا أن مكافحة الإرهاب تستلزم إجراء دراسات علمية تستهدف بيان أسابيع انتشاره. وتضع نصراً لتنمية متكاملة شاملة لكيفية التعامل مع هذه الأسباب. ولذلك فإن السياسة محاسبة ظاهرة الإرهاب تقع على المجتمع، بمختلف شرائحه، والمنظمات، والمؤسسات المحلية، والجهات الأمنية، ودور القوى السياسية المختلفة، والنخبة الثقافية، والمنظمات، والتفاصيل المتداخلة، ووسائل الإعلام، ودور الإعلام، ودور القوى السياسية المختلفة، ودور القوى السياسية المختلفة، ودور القوى السياسية المختلفة، ودور القوى السياسية المختلفة، ودور القوى السياسية المختلفة، ودور القوى السياسية المختلفة، ودور القوى السياسية المختلفة.
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

م.م. علي محمد حسن الخفاجي

البداية النتيجة وقرنها العلم. وقد أظهرت الجهود المحلية التي بذلت وما زالت تبذل في تطوير سياق والقدرة في تطوير سياق وتقويةเธอ

الأول: المحافزات الأمنية: فيما خص الاستراتيجية الخاسة في التعامل مع هذا الجانب فقد قامت العديد من الدول الخاسرة بتحديث المؤسسات الأمنية وتطوير عملها ودعم أجهزة الأمن وتحديثها وأعداد النظرة باللغة العربية. واجهت الدول الخاسرة خصوصاً التطورات المتصاعدة والتطورات الاختراقية والإنسانية ما زالت تواجه من أوقاف وسلت وقعت

جعلت من العالم ينكاً بكفرة صغيرة (51) وقد استقبل الإرهاب هذا التطور في صنع التغطيات والتلفزيون والأخ. ما وجد المؤسسات الأمنية أمام خيارات أكثر من أي وقت مضى. ويمكن أن تتحمل المؤسسات الأمنية العبء الأكبر في كفاح الإرهاب جوانبها الثلاثة من طريق الآتي:

الجانب الأول: اجتماعية اجتماعية وضع قانوناً جديد. وهو جانب تشكيل فيه المؤسسات الاجتماعية مع المؤسسات الأمنية. فكما أشارت إلى ذلك الدراسات والتقارير والإدارات أن الجهة الأولية أكثر قوة بمجرد التكنولوجيا الحديثة التي تبحث أموباً وأسبلة أمان الإرهاب في استعمالها لتنفيذ أعمالهم البشعة. ومن ثم صار الإرهاب أكثر خطورة ودموية من ذي قبل. الأمر الذي جعل المؤسسات الأمنية على الائتمان الوطنى والعسكري والعلاقات والدبلوماسية الأولية للتعاون الدولي المنتشر في البيانين جمعاً وحاصلة تبادل المعلومات والخبرات والبحوث والدراسات.

(53)

وتشير المساعدة الفنية والتقنية والقضائية وتبادل تجارب الإرهابيين الفعالين.

الجانب الثاني: هو جانب يساهم في بناء القدرة على ارتكاب الجريمة الإرهابية والتحقيق معهم ومحاكمتهم وإنتاج العقوبة الواجبة لهم. ويوجد تنفيذ هذه العقوبة على وجه الأخضر تشكيل هذا الجهاز المكون للدولة الجوية من جهود قضائية ومؤسسات عناصر من جماعة إصلاحات مدنى.

الجرائم الإرهابية هم من عناية مجرمين الذين يتسمون بالحيطة والذر ودماء

ومؤذيين بأحدث التقدمات التكنولوجية في التصوير والتلفزيون. وهي في الغالب من التشبيك الذين وقعت في يدنا الكبرى وскكزوا مراعاتهم وتأصل لديهم الائتمان

بعلامة الله. ثم يمرون في عملية الإرهابية من قتل وتفجير وتهريب واعتداء

بإجراءات اعتقال الوصول إلى الجنة المنوعة. إذاً لهم لا يستسلمون بسهولة ويهتمون بها حتى الموت (53) وحاجتهم هؤلاء يجب أن يُنسحب لجل آل أعمال بأحدث الأسلاحة. ولن يؤمن بهم وعمله في مطاردة هؤلاء والقبض عليهم. فضلاً عن ذلك تتعرف هذه الأجهزة من التخطيط أسلوباً لهما في جميع المعلومات واجراء التحريات
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

*م.م. علي محمد حسن أفتاحي*

وَجُنِبَت المصادر واعتُرقت التنظيمات الإرهابية وأحبطت عمليات الإرهابية وتُعَقِّبِ مصادر تمويلهم وَجُنِبَت أصولها والعمل على أن لا تتغقل هذه العصابات الإرهابية من أقليم الدول مسحاً لعملياتهم الإرهابية. إن تحقُّق هذه الأهداف تتطلب من الدول الأخرى التصدي لهذه الجماعات والقضاء عليها.

6 - أما الجُنِب الثالث: هو جَانِب أعداء تأهيل المُفَلَّحين عليهم مَا يُأْسِبهم أشيأً، وَفِي ضِمْنها وَجُنِبَت مُؤمِناته لاحقة حتى يعودوا إلى الاندماج في المجتمع أو تُعَقِّبِ قادراتهم على البلاء والعطاء. وَيَبْنُى استعمال الموصلات العاقبة لجميع الوسائل الاعلامية والدبلوماسية والأدبية والعاطفية وغيرها من المؤثرات وصولاً للإبداعات الملائمة.

وَمِنْ ثَمَّ تَعَالى مع السجنين قد أخذ طريقة يُؤْمِن بهم انرياد العدالة بِحُجْرِهِم على التكليم عن حَكِيمِهِم، وَبِيِنِ دافع الجوَّم ضد جرُم جَمِيع الهجمات والوقائع من تكرار الجريمة وحَاصِل وقوعها. وتَعَدُ الرعاية اللاحقة لِلإيِّهَا بِهِن كَانَ كِلاًً لِلبرَّات الرَّاحِليَّة. وَهِيَ عمَلِيَة ذاً شُفِين بالنسبة للمؤسسة الآمنة.

الشَّق الأول هو مراقبة الفرج عنه حتى لا يعود إلى طريق الجريمة مرة أخرى. والثاني هو تقدِّم الخدمات للمُفَلَّحين عنه وتأمِينه نسبياً بإشراعه بأن المجتمع يرحب به ويساعده على الطريق المستقيم وتأمِينه اقتصادياً بما يوفر له دخلاً كافياً له وآسرته وجميعه من الأكاذيب المزيفة والوقوع في صرع الجماعات المتقددة. وَكَأَنَّا أَشْرَنَا سَبَباً ان أحد الأساليب الدافعة للعمل الإرهابي هو العز والفقر المادي. لذا الرد علماً لللاحقة في عملية انتهاكية تستمد مقوماتها من القيم الإنسانية المتضمنة عليها في الشُّرائع السماوية. فضلاً على كونها عملية مستمرة، وغالباً ما يعاني الإرهابي المفرج عنه الراغب في القوة المصادرة من أمرين هما:

الأول: رغبة جماعة السحابة في استعدادها واستعدادها من خبرته في تنفيذ مخططاتها الإرهابية.

الثاني: رغبة بعض المؤسسات الأمنية في جُنِبِيْه لكي يكون عيناً لها داخل جماعة الإرهاب. أو أي جماعة إرهابية أخرى ترغب في ضمه إليها. ولا يزال ذلك في هذه العملية هو الرقابة اللاحقة للإرهابيين بعد الإرهاب عنهم من السجن. ولن يُثدَّك أي منهم بمناظرة للاستجابة لبرامج العلاج وإعادة التأهيل داخل السجن. أما في الأفراح عنهم قبل نهاية مدة الحكم.

خلاصة ما نقدت، هناك أجراءات أمنية وسيلة أخرى يمكنها أن تساعده فِي الواقية.

وَجُنِبَت الأعمال الإرهابية تذكر منها:

1. زيادة الاهتمام بِنوعية الهجوم الخاص الأممي لدى مختلف الكوارد الأمنية. وذلك بإفساح المجال للدراس وتتفقهم في المقرات الأمنية في مختلف المعاهد الشرطية. ومنع البقاء على الكوارد الأمنية المنوط بِها القيام بالخدمات.

378
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

257
32
3
2
2
3
4
5

الأنظمة المستمرة مدة طويلة لكي لوصول حالة الاسترخاء الأمني المميز

2. حديث أجهزة الأمن وتطوير أساليب عملها ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الدول المتقدمة. وتعزيزها بالإمكانات البشرية والمادية اللازمة.
3. جريان المعلومات وتبدلها والحريات والبحوث والأنشطة حول الجرائم الإرهابية وتداول الأفكار بين مؤسسات أجهزة الأمن في الدول العربية.
4. حصصًا الأموال التي خُصّ أجهزة العدالة الجنائية ووضب مكافحة الجرائم.
5. اعتنة الجمهور على القيام بدور الأمن وتشجيعه على تقديم المعلومات الأمنية. كأن قدروم لا يقل عن دور رجل الأمن المكلف. لا يرغب هو أنه يكمال عمله.
6. ويدعمه بشكل كبير وودوريته به. من أجل المساهمة في منع الجرائم الإرهابية.
7. الخطر على أن يكون رجل الأمن المكلف بالتصدي لهذه النوع من الجرائم على علم ودرجة كاملة بالمخاطر الفكرية التي ينتابها الإرهابيون. ومؤمن بالعمل الذي يقوم به.
8. زيادة الاهتمام الأمني بالمعيار الحدودية للدولة بوصفها طريق للتنسل.
9. ضرورة حل الخلافات السياسية للدولة مع الدول المجاورة والأقلية.
10. استمرار تلك الخلافات يؤدي إلى تعامل الإرهاب النازح لها في ضروب الاستقرار الأمني للدول المجاورة. وإجراء النظام السياسي القائم فيها.

ثانياً: المواجهة التشريعية: احتوت التشريعات والقوانين العقابية لأغلب الدول العربية والإسلامية على قواعد قانونية تنظمية على تجريم الأفعال التي اضطرت عليها الاتفاقات الدولية الخاصة بالإرهاب الصغيرة الأجرامية. فتكونت بذلك صيغة من النصوص تتعلق عليها جرائم الإرهاب. فمن أجل الحفاظ على الكيان السياسي للدولة. ومع احداث الفزع والخوف في قلب المواطنين، عمّد التشريع في معظم هذه الدول إلى إصدار تشريعات تصوم الأفعال الإرهابية كالتفجيري والإرهاب.
11. والاعتداءات والتحريض والاعتداءات الناسية والإرهاب والظاهرية من أهم أساليب مواجهة الإرهاب. ولذلك جُثت الدول التي عانت من جرائم الإرهاب إلى إصدار القوانين المتخصصة حتى يمكنها مواجهة الظاهرة الإرهابية، ولم يعد من قبول عند البعض الأرعاء بعدم الحاجة إلى سن قوانين خاصة لمواجهة الجرائم الإرهابية. إذ إنها ذات طبيعة خاصة وأثار مدمجة. ودائما ما تروع المجتمع وتدمر الفزع في نفس المواطنين. لذلك إصدار قوانين خاصة مواجهة
الأرهاب، أصبح ضرورياً من أجل تحقق التوازن بين حاجة المجتمع إلى تجنب الإرهاب والاستقرار الوطني، وبين ضمان مساحة المواطنين لحياتهم بالقدر الذي لا يتعارض مع مطابقات الأمن.

الفرع الثالث: الواجهة الإعلامية: تمارس وسائل الإعلام دورًا هامًا واساسيًا في مواجهة الإرهاب، وذلك من خلال قدرتها على الوصول إلى المواطنين بصورة مباشرة، ومباشرة. وقد تستخدم هذه الوسائل نفوذها مع روائي العالم، بل وتشكل بعض الأجهزة المارتين والسائلية في المجتمع، وذلك بالطبع أدوار مختلفة يمكن أن تقوم بها تلك الوسائل، وخاصة التلفاز، وانتشار الفكر السوي، وأثاثة القضايا الأساسية المرتبطة بالإرهاب، وادعاء المواطن كعنصر أساسي من عناصر مواجهة المشكلة. ويجري أن تكون الوسائل الإعلامية مرتكزة على عناصر عديدة أساسية نوروزها في الآتي:

1. وجود سياسة إعلامية مستمرة لمواجهة الإرهاب.
2.حرص على وضع ظاهرة الإرهاب في حجمها الحقيقي، حتى يمكن اتخاذ توازن بين درجات الاهتمام الإعلامي بالإرهاب، وبين حجم الاضطراب على المجتمع، فال小编一起 من مخاطر الإرهاب كما مثل التهويل فيها، يجب أن يكون 항상 سبيل الواجهة السليمة لها.
3. إن إجهزة الإعلام بأشكالها المختلفة والمتنوعة، والموضوعية والمرتبة كافية يجب أن تفرز بين التطرف والإرهاب، وأن تعلق كل منهما بذاته من وسائل الواجهة الإعلامية.
4. الواجهة الإعلامي يجب أن تشمل وسائل الأتصال والإعلام المباشر والجماعي كافية، وقد كشفت التجربة الإعلامية، عن ضرورة تشكيل وسائل الاتصال المباشر والاتصال الجماعي في مواجهة المشكلات الكبيرة مثل الإرهاب.
5. الوسائل الإعلامية لن تحقق أهدافها في محاصرة الإرهاب إلا إذا جُمعت في دفع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذه الواجهة، ولذلك تتحقق مشاركة الجماهير. وتأثر باستمرارهم من بين المشاركة والصالح المباشر، لا بداية من الرابط بين المشاركة وصالح المباشرة ولا بداية من أن تفعيل الجماهير بأن الإرهاب خطط على ارتفاعهم ومكاسبهم وحياتهم.
6. المصداقية شرط جوهري لنجاح العملية الإعلامية المضادة للإرهاب، وشائع المصداقية في وسائل الإعلام رهين بشروط، مما يعني شرط الاعتماد والثقة في المعلومات والبيانات الكافية، وهذا يوفر للاكثر قدر من الموضوعية والدقة في التغطية الإعلامية للممارسات الإرهابية.
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

م.م. علي محمد حسن الجفاح

7. الاهمام يناسب كل من المواد المنشرة مع القيم الدينية والأخلاقية السائدة في المجتمع.

8. لا بد من أن تقوم المواجهة الإعلامية على تحقيق غرض سليم. يستفيد من الإجابة المذكورة لعلوم الاقتصاد والعلوم والمعرفة العلمية لمواجهة الأخبار والمكثفة الإعلامية كفية من ناحية أخرى.

9. ينفع توفير نصائح من خلال اتخاذ القائم بالمعلومات. أي الشخص الذي يقوم بالعمل الإعلامي، والأخبار الجيد للرسالة الإعلامية التي تشمل المضمون الذي نريد إيضاحه إلى الجمهور.

لا بد أن تكون النقطة الإعلامية التي تقوم بها الوسائل الإعلامية مقتضبة وصرفة، حتى لا تعطي دعاة مواجهة الإرهاب أو أعمالهم البشعة وحقوقهم الناشئون بالداة والانتشار، وهو ما يسمح له.

رابعًا، المواجهة الدينية:

المواجهة الدينية هي أحد الأساليب الأساسية لمواجهة مسألة الإرهاب. لأن الإرهاب يخذل من الدين الإسلامي سياسته في ممارساته. وفي جنبية واستخدام الشباب مستعيناً بتفسيرات مغلوسة واجهوارنا الخاطئة تناقشه وتحاكم الدين الإسلامي(6)، وهو ما يعني أن هناك غياباً على مستوى معين للتفسيرات الصحيحة للدين. وللقدرة على إيضاحها بشكل صحيح وفعال، فوفق القاعدة، الدين الإسلامي.

أما فيما يخص الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب فقد نصت على تضمين السياسة العامة في كل دولة لدرايرة للوقاية من خطر الإرهاب من بينه قيام المؤسسة الدينية بتوضيح الصورة الفقهية للإسلام. وثالث أن الدين هو في الأساس يدعو إلى توجيه الناس إلى الأخبار والحقائق على القرآن وأن الأشياء المثلى في المجتمعات الإسلامية التي تنزل قصصي جهدًا لإنشاء النظام باستخدام نظرية الدينية. لذا على المؤسسة الدينية أن تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب عن طريق الأخفاء والوعده والإرشاد والدعوة(7) وما لهذه الأدوار الثلاثة المهمة من أثر ببغ في نشر مبادئ الدين الإسلامي والوقاية من الأخطار إلى التسهيل. يمكن تخفيف أبرز أفكار التي يجب أن يعمل عليها الجانب الدين كالمفاهيم وقضايا الشباب، والأمن الفكري الذي يعد أهم القضايا الأساسية في مجال الأمن في المجتمعات العربية. ومن أهم الوظائف الفعالة على عاطق الجانب الدينى:
1. خصائص عقول الشباب وأفكارهم من أي غزو فكري مضلل، وَبُذِّرُهم من خطورة الأطراف وإدامة المجتمعات الإرهابية. ويمكن الوصول إلى ذلك عن طريق مجموعة من الآليات، منها: خلّب المجتمع، والندوات الدينية الموجهة، المحاضرات، البرامج والخوارزمات المتتغيرة، المؤتمرات العلمية.

2. اختيار رجال الدعوة وَرجال الوعود والإرشاد من المعتمدين في العلوم الشرعية لكي يصبحوا نادِّين يكتنِّذ في جهود الشاب. بدلاً من الانسياق وإدامة نادِّين على الغفلة والتكفير.

3. حث الخطباء ورجال الدعوة وَرجال الإرشاد على التركيز على التوعية الأمنية وتوضيح مخاطر التطرف المصاحب بالإرهاب.

4. التأكيد على وسيلة الإسلام وإشاعة روح التسامح وقبول الآخر والبعد عن الغفلة والتكفير.

5. بيان الحكم الشرعي للجرائم الإرهابية.

6. بيان الحكم الشرعي لن يؤيِّد إرهابياً أو يُنَصَّب عليه.

7. بيان لأولئك الذين يرونها معكوِّنات منظِّمات التطرف والتفسير الصحيح، لتلك الأزْمنة.

8. تربية طلبة العلم على احترام العلماء وربطهم بالثقات من يتصفون بالعلم والتفويق.

9. مناقشة الأفكار التي يطرحها منظِّم الفكر المتطرف على المجتمع.

10. توضيح الفوارق بين الدين والتفطر، والتَّأكيد على أن الدين سمة الأحياء والصالحين.

وتُعتَبَدْ أن مبادرة النصيَّة الدينية بهذه الوظائف ستساهم مساهمة فعالة في مواجهة الفكر المتطرف ومعاهم عواطفاً خاصة أن الفكر المتطرف يستعمل عادة الأيديولوجية ويتوقف تفسيرها خدمة أهدافه الظاهرية، حينما يضطغ النصيَّة الدينية يؤهِّب سياحض ظهور تراجع ملحوظ من قبل بعض منظِّمات الفكر المتطرف، ومن بعض العناصر المتلفة للمنظمات المتطرفة التي تُنسَقَت وتعَصَّب.*

* 3. 11. 38. كما أن المؤسسات الإسلامية العربية والقطرية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى، وهي تعيش حالة التأزم والانشقاق والتجارب بين الذات الإسلامية، لتوجيه الصحف الإسلامية وسياسياً، وتوجيه الآراء والجهود من أجل بيئة الآخرين. كما أن المؤسسات الإسلامية نفسها مطالبة بالتعاون فيما بينها على الصعيد الفني.
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

علي محمد حسن إفخمجي

1. المواجهة الاقتصادية: يعد الجانب الاقتصادي من السبل الاستباقية في مكافحة الإرهاب، وذلك بتبنينه مسأليات خاصة: أولاً، حل مشكلة البطالة بتأهيل الشباب حسب متطلبات سوق العمل. وإعداد فرص النهوضية. إذ يمثل العمل الهلال على دخل مالي يغطي كرة الحانان ويسد حاجاته الأساسية. إن القضايا البائقة الاقتصادية التي تشير الفرد بقيمة اجتماعية ونماذجه لوطنه كما يتعين محاربة الفقر والبطالة واحذ من المشكلات الاقتصادية وتشييع التجارة وتشجيعها. وإجاد فرص التنمية الاقتصادية وزيادة الدخول الفردي كل ذلك عمومًا مساعد على خفيف الظاهرة الإرهابية لأن أغلب أفراد الجماعات الإرهابية نشأوا في بيئات اقتصادية فقيرة ومعمدية.

2. وقف تمويل الإرهاب: وسيلة الآمال. وهذا التمويل يمكن تعريفه بأنه بذل المال أو ما يقوم به من أمكانيات أو مواد وجهود أو مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في توفير الاموال النقدية أو العينية سواء بالعطاء والتراع أو الجمع بطريقة مشروعة أو غير مشروعة أو سهيل أو نقل أو توصيل هذه الأموال بهدف تمويل الإرهاب أو تنظيمات أو عمليات إرهابية. وهذا الناحية العملية فإن هناك نواعين من تمويل الإرهاب: التمويل الأول مُتولى عمليات إرهابية حينها مثل تمويل الاعتداءات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة، والذي الثاني مثقل منظمات النشاطات والأنشطة الإرهابية، وذلك أربع مراحل لتمويل الإرهاب، وهي جمع الأموال، نقلها وحويلها و خفيها، ومرحلة الأخيرة وهي السلسلة الأتمّة لتفويض الأموال وتشير في هذه العمليات جهات عديدة. كما أن مصدر تمويل الإرهاب تم إتاحة لمجموعة من الأطراف تذكر منها: إدخال الأموال وفتح حسابات في المصارف والشركات المصرفية، واستعمال بطاقات الائتمان والشبكات ووسائل الدفع وغيرها والإتجار بالأموال والسلع، والسندات والعقود، والخدمات والفروع، وتحرير النقد وبعض في السوق، وسوق السواء، وتحرير القطع الأثرية، وowane طريق التوزير والرشوة وتزويج العمليات المالية، أو التهريب أو التهريبات. أو الأجزء بالمنشآت والمخلرات والأعمال، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة والإنتاج، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، الإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، الإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، الإعلام، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، والإتجار بالأسلحة الإمراض، الإعلام، والإتجار بالأسلحة الإمراض، الإعلام، والإتجار بالأسلحة الإمراض، الإعلام، والإتجار بالأسلحة الإمراض، الإعلام، والإتجار بالأسلحة الإمراض، الإعلام، والإتجار بالأسلحة الإمراض، الإعلام، والإتجار بالأسلحة الإمراض، الإعلام، والإتجار بالأسلحة الإمراض، الإعلام، والإتجار بالأسلحة الإمراض، الإعلام، والإتجار بالأسلحة الإمراض، الإعلام، الإعلام، الإعلام، الإعلام، الإعلام، الإعلام، الإعلام، الإعلام، الإعلام، الإعلام، الإعلام
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

وم.م علي محمد حسن الدفاح

والخريطة المنظمة أو غير المنظمة لتثبيت الأموال والإخفاء المصرف الحقيقي للدخل غير المشروع والقيام بأعمال أخرى للتمويه كي يتم إضفاء الشرعية عليه. 69 أو قد يتم تمويل الإرهابيين عن طريق تمويل الباحث على الإرهاب أو المنظمات الإرهابية أو عن طريق استعمال العقارات أو الآلات وغيرها من دون مسابق أو الإيواء أو التستر على المفاعيل المتمورين في النشاطات الإرهابية وتقدم المعايير الاجتماعية لهم من سكن وقود ومعدات وقود وغيرها. أو تهريب الإرهابيين عبر الحدود الدولية. أو أن تتوفر دول معينة أو أجهزة تابعة لها في تمويل الإرهابيين لا يلزم من مكافحة تمويل الإرهاب بالطرق القانونية والرقابية والقضائية والعناصر والتعاون الثنائي والأقليمي الدولي.

وستعرض إبر السبيل المتبعة في مكافحة تمويل الإرهاب. ومنها إصدار النظم واللوائح والتعليمات التي توضح المسؤوليات والإجراءات ومدى الالتزام بها. وتوزع الرد التجريبي والعقابي، إنشاء الأجهزة الادارية المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب ودعمها، وتشجيع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومessions القطاع الخاص والإلهي ذات العلاقة، وتشجيع مسؤولياتها في خطط وبرامج المكافحة. وفيما يلي ملاحظات،

نشاهد جميع المبادرات والأعمال النقدية والعينية والأنشطة الخبيثة 70 وفقاً ل miglior عدم استخدامها في تمويل الإرهاب، ومراعاة الأنظمة التجارية السامحة المركزة وغير المركزة وتعزيز الرقابة الداخلية عليها. كذلك وضع أليه محدد وصريح وقافلة جميع المعلومات وتبادليها بين الأجهزة ذات العلاقة باكتشاف تمويل الإرهاب وتمهدها وتهديدها، وتقديم التهديدات للإعدام. وتفعيل التعاون الثنائي والأقليمي والدولي لهذا الغرض، ومنوع استغلال النظام المالي الدولي والالتزام باليات عمل منظمة العمل الدولي الدولية. في جميع الأموال وصولاً، ومكافحة ظاهرة غسل الأموال وتبنيها واستعمالها في تمويل الإرهاب. وتعزيز السلطات الأمنية والقضائية على المستويات الوطنية والإقليمية الدولية لأغراض تفعيل الأموال وعاداتها وحركة جماعية وخصوصاً. عندما تتوفر الأجهزة والقرارات على علاقة تمويل الإرهاب. كذلك تدريب العناصر المكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب تدريباً كلياً ومتقدمًا. والاستعانة بوسائل التقنية الحديثة في الحصول على الوثائق والموارد المتصلة بالاتصالات وسياقات الإنترنت على بين الشيوخ.

ودعم النظام المعلوماتي والخدمات والعمليات المالية والتجارية والأشخاص الطبيعيين والعوليين في العلاقة واحكام الرقابة العامة والرقابة الداخلية عليها. ورفع مستوى الوعي في النصبين عن طريق تأهيل أشخاص وتدريبهم على كيفية اكتشاف العمليات المالية المشبوهة وتبنيها والإبلاغ عنها.
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

سادسًا: المواجهة السياسية: تعد المواجهة السياسية والتصدي للجماعات الإرهابية أحد السبل الفعّالة في مكافحة الإرهاب. في ظل عدم وجود حل سياسي ملزم، يبقى الدبلوماسية والاحترام للحقوق الدولية واحترام الأسرى الذين يتم استهدافهم، ممارستهم وحمايتهم، منesser المواجهة، خاصة في ظل التحول في علاقات الشرق الأوسط.

المناطق الاقتصادية والتنموية: يعد التحول في نظام الموارد والأعمال الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجه دول الخليج العربي. في هذه الظروف، يلعب الدبلوماسية دوراً حاسمًا في تحسين العلاقات الاقتصادية وتحفيز المبادرات الاستثمارية.

التوريد والتصدير: تعد الصناعات والاقتصاد في دول الخليج العربي من أبرز المساهمين في التحول في نظام الموارد والأعمال الاقتصادية. في هذه الظروف، يلعب الدبلوماسية دوراً حاسمًا في تحسين العلاقات الاقتصادية وتحفيز المبادرات الاستثمارية.

الانهيارات السياسية والاجتماعية: يعد التحول في نظام الموارد والأعمال الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجه دول الخليج العربي. في هذه الظروف، يلعب الدبلوماسية دوراً حاسمًا في تحسين العلاقات الاقتصادية وتحفيز المبادرات الاستثمارية.

المستقبل: يعد التحول في نظام الموارد والأعمال الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجه دول الخليج العربي. في هذه الظروف، يلعب الدبلوماسية دوراً حاسمًا في تحسين العلاقات الاقتصادية وتحفيز المبادرات الاستثمارية.
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

 الكويتي الأصلية في مواجهة التهديدات الثقافية المتعددة المتشابهة. والإسهام في
غرس السلوك القيم، ووجب وقوع الاقتران في مفاهيم الإرهاب بدلاً من الأزمة
بوصفها النواة التي يقع على عاتقها دور تربوي مهم لأسسها في الوقاية من الجريمة
والadecimal والذن لا تعترف به بنية إجتماعية أخرى (8) حيث يولد الفرد في إطار
الاستر وتفهم الآراء الاجتماعية واللغة والتقاليد والقيم والسلوك.

قائمة وقد يكون لها مكون ثقافي كبير من المعالم والقيم والقيم.
تشكيل محسو مرجعي في سلكه فيما بعد. بل هي الأطار الرئيس الذي يتم فيه
الطفل، يكسب معالمه ومعاهله الأساسية، أداء نفسه وأداء الآخرين (7).
ـ الفئة السوية التي تميز أفرادها بالصحة النفسية والعاطفية، ويسودوا التوافقي
الاجتماعي ويشوق للطفل النمو الصحيح، وتهيئته للمستقبل المستقبل. أما الأزمة
التي تفقد عناصر من عناصر اكتساباتها، قد يؤدي ذلك إلى أن يكون عاملاً من العوامل
الدافعة للإرهاب. لكن ليس بالضرورة ان تؤدي الأزمة غير السوية بالفردى إلى
الاضطراب لذلك فقد تبدو الواقعة بتفهم إيجابية حياة أفراداتها، في إمكانية مواجهة
الثورة بالاجتماعي والذن الذي نشأ عليه. كما أن الأزمة المتعادلة تعني
حذينا وتمتلك دخلاً معقولاً أو متوسطاً يمكن أن تؤدي_stylesheet بأداء اصحاب
هيرهم ومعالجة للتعليم. وهذا أيضًا ليست شائعة عامة.

خلص إلى القول أن الدولة يجب أن تدعم الأزمة عن طريق خضير الظروف
اجتماعية، ورفع مستوى حياة مواطنيها، وأيام العمل والمساواة، لاحترام حقوق
الإنسان ودعم شبكة الحياة الاجتماعية، فلغز الطفل يوجد في عشاعة فيها يتعلم
الموازات وال фото والرسم والقيم والسلوك القبول يمنح الأشخاص
ثقافياً واجتماعياً كبيراً يمثل بالمعايير الاجتماعية والقيم التي تشكل إطاراً
مرجعيًا في سلكه. فهي النهاية الصحيحة، لتمكينه من خدمة نفسه وسهره ووطنه
وامتحان إمكانية اجتذاب القواعد القانونية السائدة في المجتمع.

اما بالنسبة للمستوى التعليمي فما هو معقول أن المدرسة هي ال مكان الذي
ينتهي فيه الفرد العلم والأخلاق، وفيه يصلى القرد بالعلم والذن الالامية والإداريين
ويجتازه فترات طويلة بدأ من المرحلة الإبتدائية فيها.

ببعض نسبًا من رقابة الأزمة وسياستها (9). تشكل المؤسسة المدرسية دورًا
واقعيًا بما قد يجري المجتمعية والمعارف، مما إن ضر أهماً في حمايته، وإذا ما
أدت دورها بطريقة علمية وتعليمية نشأت نذكر بهذا إلى بر الأم، وفي
شخصيًا ومساعدًا في خدمة نفسه واسره، وشعبه، وامته. فمن المدرسة بدأ
التحصين ضد الأفكار والأخلاق والإرهاب. معنى خصائص عقلانية وتطور
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

*م.م. علي محمد حسن أحمد* 

مناهج التعليم من الأفكار الإرهابية وإشاعة مفاهيم الخوار والهستيرية والأعمال.

فلا التعليم إذا أفلح في تهيئة النفس حسبماً كبير من الأفكار الإرهابية والإجرامية. ومن ثم لا بد أن تتضمن المناهج الدراسية والمعلمة القيم الروحية والأخلاقية والترفيهية الوطنية. كالمتمثل بالقوة الجنسية عن طريق أحكام وتقييد النماذج الصارمة وتعني الوئام والانتماء للوطن والالتزام بالقيم والثوابت العقلانية والتقاليد العلمية التابعة للتعليم والقيم الم хочدة والمسهام والتفاهم والتفاهم وتقبل الآخر والأخوار (7)

FieldName 

ومن كان الآخر. لذا يتوجب إعداد التعليم والدرس وانتظام الكفء وتدريبه على كيفية إداؤه واجيبيه في المحاولات المتلاحقة وإعطائه المعلومات والخبرات الكافية (68) وكيفية التصدي لها والوقاية منها عن طريق دور الأقلية والتربيه والمعلمة في المؤسسة الدراسية والتعليمية والجامعية. كما يجب إكساء الطلاب معرفة الذين يتضمنهم من نواحي أو تزويدي فيها بنينهم. وتقييم أداء الطلاب ووجهات نظرهم من دور تنفيذ أو مصادر أو فرض ارادة بالقوة حول بعض الموضوعات التي تهم المجتمع. وحفظ الحوار والتواصل مع الطلاب ومنهج اجتهاد لبعريوا عن وجهات نظرهم. وغرس مفاهيم الأمن فهمه الشامل وحاجة النظام والتعاون مع أجل الأمن (69). وعلى أن الدور المستقل للفشل التربوي والتعليمي يكمن في الاهتمام باجتماعي في العملية التعليمية للوقاية من الأفكار والإرهاب وهي يسعى على عناق الطالب والدرب والتماهي بالن الجماعة. على أساس فهم التفاهم والاعتدال والتفاهم والتفاهم مع الآخر.

وعدم تكره أو انكار حقه في الحياة.

ثم ناً: الموافقة على طريق تعديل مؤسسات المجتمع المدني

بعد لا بد من تطع في المبادئ من ذلك الفضاء الاجتماعي الذي يبدأ الفراق بين السلطة أو الدولة أو المجتمع (63). وهو تلك المؤسسات التنظيمية غير النطاقية التي تعمل على مصالح العام والنساءة للمهنة، وتشرح بها جهود وقابضة في خدماتها. وتستند هذه الناحية إلى أن عدم قدرتها على توفير النجاح (63). وتشمل في مجالات عديدة أو تكتيكية (69). ومن حقوق الإنسان والتخطيط السياسي والتوجهات الفكرية والعلمية والأخلاقية. ومن امتلاك المنظمات غير الحكومية أو المجتمع الذي هي نقاط الأضواء، والتوافر في العمل Freelance والجماعية والدوام أو الجماعات Clinical. وهي استناداً إلى ذلك مكونه من الأفكار الأكثر ارتداءاً للحاجات ومتطلبات فئة حدثها. والذكر التفصيلي بالأفكار. إن غيار الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وانتهاكه.
حقوق الأفراد وشيوخ الفساد. أدى إلى شيوخ الكهflo التطرف والعنف في المجتمعات، إذ يتزحل المواطنين إلى العمل السري ومن ثم الانغماس في التنظيمات الإرهابية.69. فدور التنظيمات السرية عموماً والتنظيمات الإرهابية المتطرفة على خصوصية، نتيجة اندماج المساواة المواطنين في العمل السياسي وتعاون في تعزيز دور الأحزاب والمنظمات المهنية ليجعل هذه الفرع خاصاً وإن هذه الاحزاب تقوم بدور فاعل في مساعدة أعضائها على حل مشاكلهم الحالية أو على الأقل في تخفيف من حدادها.10. خاصة إذا ظهرنا أن ما يرفعه مجتمع المدني في دول الخليج محدود بشكل عام ودورة صعب. ويكاد يكون متفق عليه وينتشر بين الجماعات الشاب. لانعداد الترخيص لها بالعمل والرقابة الصارمة عليها من قبل السلطات الداخلية لكونها أنظمة سياسية قبلياً محظورة. ومن ثُم فإن الافتراضات التي تمتدب النشأة السياسية هو المساهم الأول في تنمية القيادات الفكرية التي تتبنى الإرهاب في سلكها. ولذا فمشاركة المواطنين في العملية السياسية الديمقراطية القائمة على احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي هي ضرورة لاستقرار السياسي والتنمية الشاملة، والنتيجة عدم توفير بيئة حاضنة لتشويه الإرهاب. ومن هنا يوجد على مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية القيام بدور بارز في توعية أعضائها وأولئك من جمهورها ثانياً من مخاطر الإرهاب وصراعه. فلا توقف عند نقل صور الإرهاب، أو التنسيق لها. ولا عند تزداد المعلومات وخاصة الإعلامية عن مفهوم الإرهاب ولا عند النقد والتحذير من دون وضع النبرة الصالح في مجال تنشئها. فمثلما في ميدان التعليم في المدارس والجامعات تعمل على عقلة وتوزيرها بما يواصل مع خُفيت الأحلام الطبيعية، وفي ميدان حقوق الإنسان كذلك بلغت جمعيات حقوق الإنسان إرادة لأمثل لها. وهذه الجمعيات على مختلف مشارياً لأنها من القائم بأدوار متعددة منها العمل على إظهار مفهوم الحق الإنسان الطبيعي أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي. ومن ثم القيام بتوعية موضوعية حقوق الإنسان كافة بما يМАشى وبينة المخاطر ومنهجية الوصول إلى خفيتها عن طريق الحوار والانبعاث عن العنف وبخشانه لطبيعة ضرره على خُفيت الطالب والتزكيس عليها سلبية. وبدأ أيضاً على مؤسسات المجتمع المدني في الاتقاء الكلي عن سياق المفاوضات بين المجتمعات والتجار. من دون أن تغلب على إختلاف البدن والثقافات والدينان. ومن ذلك مطالبة وشبهة بعدم استرداد إلاك ونقصها من مجتمع ما إلى مجتمعها لأن ذلك يؤسس الضغف والکراهية ضد الآخر. ومن ثم ما يكون غرض غير مباشر على الانغام على موجود مجتمعه. وكون مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية هي في الغالب تقوم على التنوع كما اشترى ساحة. فإن إفرادها هم
السياسات المكافحة للإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربي

على محمد حسن الخفاجي

العوارض انتشرت بين طبقة المجتمع العربي. ونتيجة عليهم اتباع منهجية التوظيف الموضوعي للأعمال والطابع، وليس التساؤل الإعلاني بالتوظيف أو الاكتشاف الفوري镊ة أثرتها القدرة على المحالنات البديلة لأنواع الأعمال أيا كانت مستحيلاتها، فضلاً على ذلك عليها كشف الأعمال الفكاهة ومباشرها. وإرسال

ثقافة العزى لطبعية الجرم وعواقبه بإظهار حقيقة الفعل الجرمي. هل هو من فئة الجرائم الجرائم؟ أم هو فئة الجرائم الإرهابية. وإرتدائه إلى السبل الرشيقة للاستغلال عن الفعل الإرهابي لجوعية سلبية وكبيرة بوضوح عن الفعل الجرمي الجمهور

السياسي. وفي مرحلة تأكيد دور المجتمع المدني في التنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منه فهي تمارس دوراً هاماً في شن مجالات الحياة وخصوصا ذات الصلة بأمور الوطن والمواطنة والصحة الوطنية (8) وتعزيز الأمن والاستقرار والساحة اجواء التسليح والسلم الأهلي في المجتمع. وتثبت المناخات الأمنية. حيث يرده

نشاطها وفعالياتها بسيادة واستمرارية الأمن والأمان. وهذه ما يفرض تعزيز دورها ودعمه من قبل الجهات الرسمية المتمثة بأجهزة الحكومة كافة. فمن دون دعم الدولة لا يمكن للمجتمع المدني من القيام بدوره وتحقيق هدفه على الوجه

المباشر والاستراتيجيات

إن أحد من العمليات الإرهابية رهن بالقضاء على العواقل الدافعة إلى ارتكابها. ولا يقع ذلك على عاتق الدولة حكاماً كانوا أو محكومين. بل يقع على عاتق المجتمع الدولي والأقليمي مثلاددوله ومنظماته. ومؤسسات الحماية والحكومة.

وعلى الدولة ان تتبين السياسات الكفيلة بمعالجة الدوافع الكامنة وراء العمليات الإرهابية وراء الاستقرار الاجتماعي والدولي والاقتصادية والاجتماعية. كما يقع على كل إنسان بالرغم من معاناه وواجب محاربة الإرهاب والفطر المتطرف.

فقد تبين عن طريق البحث أن الدوافع القائمة خلف العمليات الإرهابية توقف على دوافع صادرة من البيئة الدولية والأقليمية أخرى من البيئات المحلية. فالاضطرابات البيئية الدولية وقضاياها كان له التأثير وغير القدرة وتأثير بارز في البيئات الاقتصادية وأقليمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. حيث كان له نتائج نظام الاقتباس في مطلع التسعينات من القرن الماضي وتشكل الخطر السوفيتيات وإنهاء الحرب الباردة بانطبار الولايات المتحدة وتزعمها العالم عجرم

نظام التفتيش الإقليمي ونظام الهيمنة الأمريكية والذي أفرز فرض الدولة أو الأمرائر. وحرب الخليج الثانية عام 1991، والتي فرضت الجهود العسكرية الأمريكية في الخليج العربي عبر القواعد المنتشرة في إجازتها. والتي لا زالت إلى هذه الوقت موجودة. كما كان للأساليب الأمريكية والخليجية عموماً جانب الكيان الإسرائيلي في
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربي

م.م علي محمد حسين الخفاجي

نزااع مع العرب والفلسطينيين دور في خلق مشاعر معادية للغرب عموماً والأمريكا خصوصاً بين الخليجيين والعرب عامة وكان لها الأثر في تفجيرات 11 سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة وغيرها من الأعمال الإرهابية في بعض الدول العربية، والتي تبين بعد ذلك أن أبرز المنفذيون والمخططيون لهذه العمليات هم من أبناء هذه المنطقة. وثبت هذا الأحداث المؤثرة والهامة حرباً استباقياً واحتلالات شنتها الولايات المتحدة في المنطقة ومنها حرب أفغانستان والعراق. كان لها هذه الحرب وخصوصاً حرب العراق سبب في تكوين المنطقة في اتخاذ حروب وقوضي. كما استمرت الوفود الخارجية الأمريكية سابقاً كوندوليزا راس بالفوضى الخلاقة والذات انتشرت ما سيكي "البريج العربي" والذي احدث ثورات وانتفاضات واستجابات وقوضي وتغيير في الظروف السياسية فقاعة في وتوسع مصر ولبنان وليبيا واليمن وسوريا والخ. وما زالت الاضطرابات قائمة إلى وقت كتابة السطور في سوريا واليمن ولبنان وغيرها من الدول. وليس هذه الواقعة فقط وقفت خلف نشوء ظاهرة الإرهاب. هناك دوافع محلية تمتثلة بالظروف المتغيرة ووضع اجهزة الأمن في مواجهة الإرهاب. فضلًا على الوضووا إذ انتشر التطرف وسيطر الفكر الذي يدعو إلى العنف والارهاب حتى في مناهج التعليم والإعلام ووسائل الاتصال وغير ذلك. ويدعم ذلك نقص الأيدي العاملة والبحث وسيطرة الأقلية على الأغلبية والاستبداد السياسي، وسيطرة النظم القبلية الحكيمات الرافضات للإصلاح السياسي والدموطي للعملية السياسية في هذه البلدان. فضلًا على الفقر والبطالة وضعف فرص التنمية، فنقص التعليم أو خلقت أو سيطرة الأفكار المتطرفة في خلق ناشئة يحملون الفكر الإرهابي وعلى استعداد لفعله في أي فترات، ومن ثم فهوي عوامل دافعة للأفراد في الوقوع في شراك الإرهاب. ويمكن أن تستنتج من ذلك أن وضع سياسات واستراتيجيات لكافحة الإرهاب تستلزم التصدي معامل الدولية وأغلبية الدافعة للسلوك الإرهابي.

التصويت:

يوصي الباحث مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تسهم في مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي والمنطقي. أتسجى بالتالي:

١. تبني إجراءات عسكرية وامنية صارمة. ووضع سياسات واستراتيجيات على الصعيد الدولي والقاطني والدولي. نذكر منها تسلح رجال الأمن بالعلم والعمل والإعلام بدوره وعمله. و تحديث إجراءات الأمن، تلبيتها بأحدث الأسلحة وتبادل المعلومات وخبرات مع دول المنظمة. وتأمين الحماية.
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

م.م. علي محمد حسن المفاجي

1. التعامل مع دول العالم في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تهدد دول المنطقة ومن أبرزها تنظيم داعش الإرهاب.

2. تبني حل عادل للقضية الفلسطينية، بما يؤمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كافية.

3. إعداد حل سلمي للنزاع الأهلي في سوريا من قبل الأطراف lokale والدولية، وقف التدخل الأجنبي والدولي في الشأن السوري.

4. الاشتراك بشكل فعال في التحالف الدولي معية الإرهاب في المنطقة.

5. الكف عن التدخل الأمريكي غير العادل في شؤون المنطقة، والإغراق في الباطلة.

6. الكف عن التدخل الاقليمي في شؤون المنطقة بما فيها التدخل التركي والإيراني.

7. دعم الاصلاح السياسي والدемقراطي وتفعيل المبادرات العامة في دول الخليج العربية.

8. تكليف بعض المراكز البحثية العلمية بإجراء دراسات تيسير اتخاذ فكر الإرهاب والطرق الملائئ لمواجهةه.

9. الاتفاق على تسليم المطلوبين لأي من الدول العربية، خاصة المتهمين في قضايا الإرهاب، وتبادل المعلومات بين مختلف الدول العربية عن كل المنظمات الإرهابية.
10. الاتفاق على اصدار تشريع (قانون مكافحة الإرهاب) بما يناسب مع تشريعات دول الخليج العربية عموماً ويتضمن وضع تعريف متبع عليه للإرهاب. وأقرار حق المقاومة المشروعة للاحتلال الإسرائي.

الواجهة الفكرية والمدنية أمر مهم وحيوي، فلا بد من الاتفاق على إجراء حوارات تستهدف كشف الاختلافات الفكرية التي تتبناها التنظيمات الإرهابية، وتقليم بتصحيح هذه المواقف. فضلًا، على تنسيق دور المساعدين الدينية لمكافحة الإرهاب الذي يبدع أنه يصل إزاءها ببداية، وكذلك لرفع مستوى الوعي ليكونوا قادرين على المواجهة الفكرية. وتأكيد على الوعي العربي والمدنية والمدنية المعتدلة عن طريق أصدار برامج التعليم وتطهيرها من الفكر الممثلي والكف عن الترويج لـ. التأكد على ودعم مساعد الآسرة والحفظية على روابطها. والتكفل بمعالجة جميع الشباوي والعناية بالناشئة في مرحلة التعليم جميعًا. وتشجيع برامج الحوار والتصريح بين الأديان السماوية والذاهب الإسلامية كافية. وتبني الرأي والراجي الآخر.

الواجهة الإعلامية والثقافية. يعد برنامج متكامل ينفع عليه. ويقوم مركز مكافحة الإرهاب الذي يُقترح بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج، وترشيد الخطاب الإعلامي وإبراز الصحافة الصحيحة للإسلام، بجانب خروج الإرهاب فضلًا عن التركيز على التعبير بين الأديان والذاهب والكف عن الترويج للأعمال الإرهابية، وذلك عن طريق عدم التركيز عليها في نشرات الاخبار. لأجل عدم اعتمادها الفرضية التي تزهو في الانتشار والمزاعم.

المصادر:

5. جمال زيد هلاش. عودة الفجوة بين الإرهاب والاحكام القانونية. عالم الكتاب. 2008
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

جمال عبد الحكيم عبد الرحيم. مكافحة عمليات تفجير الأمواج وتمويل الإرهاب في دول الخليج العربي والشرق الأوسط وضمان الفنون والمصالح مع العروض، الجزء الأول، دار الفراحة، بيروت، 2004.

حسن شريف. الإمارات والتعاون والانفتاح على الشرق الأوسط، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1997.

خالد ناصر جم. تطوير الصحف السعودية للعملات الأرضية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2006.

أحمد ضياء الدين. إدارة الازمة الأمنية. دراسة تطبيقية لإدارة الأزمة في مواجهة العمليات الإرهابية. دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

المغرب:JR. الخليل جنحاني، د. سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل، المجتمع المدني واعبا نافذ لدري، دار الفكر، دمشق، 2003.

حسن محمد يوادي، المنظومة الأمنية في مواجهة الإرهاب، الأساليب المستحدثة لمواجهة الإرهاب. دار الفكر، الإسكندرية، 2007.

خليل حسنين. ذاخت الإرهاب الدولي وحروب الشرق الأوسط الجديد. منشورات الحكومة_squared. بيروت، 2011.

رشيد الربيعة، استراتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب. مؤسسة المهدي بن عبد الله للبحث والدراسات والإعلام، المغرب، 2008.

سعد علي الشهري، تمويل الإرهاب، الجهة العربية للدراسات الأمنية والتزوير، العدد 49، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2009.

سليم حسن الفتحي، الإرهاب الدولي وشرعية المقاومة، دار الثقافة، عمان، 2009.

شفيق المصري، الإرهاب الدولي بين السياسة والقانون. مركز البحوث والنشر في الجامعة الإسلامية، لبنان، 2013.

صادق السعد، علم الاجتماع السياسي، مطبعة جامعة بغداد، 1990.

علي محمد صقر، مكافحة الجريمة، مناهج الأمم المتحدة والتشريع الجنائي، المؤسسة العامة للدراسات والنشر، بيروت، 1998.

كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، الدار العلمية الدولية، عمان، 2001.

محمد السيد عرفه، شفيق مصادر تمويل الإرهاب. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2009.

22. روالف كريبلينسن، مكافحة الإرهاب، دراسات مترجمة، العدد 44. ترجمة أحمد الهيجاني، مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية. أبو ظبي، 2011.

23. سالم رضوان الموسي، فعل الإرهاب والجريمة الإرهابية، منشورات الحلي، الحقوقية. بيروت، 2010.

24. سعد الدين العثماني. مراكز مكافحة الإرهاب ومشاريع حول المالية في كتاب د. رشيد الربيكة، خو استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، بلا دار نشر ومكتاب نشر، 2008.

25. سهيل حسين الغلادي، فلسفة الإسلام في جرم الإرهاب ومقاومته. دراسة في القانون الدولي المعاصر. دار وثائق للنشر والتوزيع، بيروت، عمان، 2009.

26. عبد الرحمن عسيري، علي الجنح، الإجراءات الفكري، وأثره على الأمن الوطني. بحث لمجلس التعاون، في غير منشور مقدم إلى الأمانة العامة، مجلس التعاون، الرياض، 2006.

27. عبد الله اليوسف، الشبان والإجراءات. مجلة الفكر الشرطي، المجلد 13.


29. عبد الوهاب الكبالي، الوسيلة السياسية، ط2، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1985.

30. علي بن سعيد عوضي، مكافحة الإرهاب ودور المملكة العربية السعودية في الحرب على الإرهاب. ترجمة مركز ابن العماد. الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2010.

31. علي بن فايز الجنح، أثر الإرهاب في مجتمعنا ووسائل مكافحته. في كتاب "النظم الأمنية في منطقه الخليج العربي التحديات الداخلية والخارجية، مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية. أبو ظبي، 2008.

32. فؤاد علام، الإرهاب: أسباب انتشاره ووسائل مكافحته. جزء في كتاب (النظم الأمنية في منطقة الخليج العربي: التحديات الداخلية والخارجية، مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية. أبو ظبي، 2008.
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

33. كاسجري سين و تيم موريس. المجتمع المدني والغرب على الإرهاب. ترجمة حازم إبراهيم. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 2010.

34. محمد عبد الله آل فاعل العسيلي وحسن أحمد شهري. الإرهاب الإلكتروني وبعض وسائله والطرق الحديثة لمكافحته. في استعمال الإنترنت في تهويل الإرهاب واتجاه الإرهابيين. جامعة نايف للعلوم الأمنية. الرياض. 2012.


36. محمد فتحي عبد. واقع الإرهاب في الوطن العربي. مركز البحوث والدراسات. جامعة نايف للعلوم الأمنية. الرياض. 1999.


38. هيثم فالح شهاب. جريمة الإرهاب وسبيل مكافحتها في التشريعات الجزائية المقارنة. دار الثقافة. عمان. 2010.

ثالثاً: الدراسات


ثالثاً: الرسائل الجامعية


2. شفيق عبودي عباس. اليات مكافحة الإرهاب وأثرها على حقوق الإنسان. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية القانون. جامعة الكويت. 2012.

3. رابعاً: الاتفاقات والقرارات الدولية

1. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة بين وزراء خارجية جامعة الدول العربية في 22 / 4 عام 1998.
قرارات المجمع التنفيذي الإسلامي. اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي بشأن:

الإرهاب لعام 1999.

خامسا: مصادر الشبكة المعلوماتية العالمية (الإنترنت)

1. عبد الرحمن خلف العنيز. دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة
التفرب والإرهاب. الدورة التدريبية حول الإرهاب والأعلام خارج المدة
24 / 27 في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض. ص 13

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/56709?show=full

2. عبد الله عبد العزيز العجلان. الإرهاب الإلكترونيفي عصر المعلومات. يُت
مقدم إلى المؤتمر الدولي الأول حول "حماية امن المعلومات والخصوصية في
قانون الإنترنت " المنعقد في القاهرة في الفترة من 2 - 4 حزيران
2008. للمزيد بنظر الموقع الإلكتروني الآتي:
http://www.startimes.com/CS.aspx?id=18471629

3. عبد النور بنوح محمد. برنامج الإعلام في تنمية الوعي الأممي
ومكافحة الإرهاب (المؤلفات والتحديات). جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية. الرياض. 2009. للمزيد بنظر الموقع الإلكتروني الآتي:
http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/TrainingCollege/Trai
ningActivities/TrainingCourses002/Act_240109/Documents/005.pdf

4. توصيات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب
http://www.humanitarianibonibh.net/conferences/international%20irhab.htm

5. د. غريغ ب. محمد. خبرات العولمة وأثرها على العالم العربي. مجلة
اقتصاديات شمال أفريقيا. العدد السادس. للمزيد بنظر الرابط
الإلكتروني الآتي:
http://www.univ-chlef.dz/RENAF/Articles_Renaf_N_06/article_02.pdf

6. صالح غام السدحان. أسباب الإرهاب والعنف والتطرف. جامعة نايف
الإيجابية للعلوم الأمنية. الرياض. بلا تاريخ نشر. ص 20. 21. للمزيد
ينظر الرابط الإلكتروني الآتي: http://www.islamhouse.com/116858/ar/ar/books

7. كمال النصر. الأخوار المتحدمن. العدد: 1419. 34. 3. 7 / 2011. للمزيد بنظر
الرابط الإلكتروني الآتي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?id=266268

8. الأمانة المتحدة في مواجهة الإرهاب. للمزيد بنظر الموقع الإلكتروني الآتي:

http://www.comm.pitt.edu/hitting-first-preventive-force-us-security-strategy

سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

المؤلف: م.م. علي محمد حسن الجفائي

(12) من الأسئلة على ذلك وسائل الحكومة الإسلامية للاستفادة في الحركات الإسلامية في عهده الراحل في عام 1990، ووافق نائبه للأسامة يزنجي على أن يكون ngăn قوات الحرس الثوري伊斯兰ية في مواجهة أي تهديدات بالسلامة العامة.

(13) شقيق الملك، الأردن المولى بن الخطاب ولي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، آل البيت، قطر، 2013.

(14) يعد النبي محمد، مرتزقة مكافحة الإرهاب ومحملات حول القتال، في كتاب د. شريف السيف، في مدينة أبو ظبي.

(15) استراتيجية شامية للحرب الإسلامية في العالم، ما بين تمرور وتك적이، 2005، ص. 6.

(16) خليل حسين، دفاع الأردن دبلوماسي، حروب الشرق الأوسط الجديدة، منشورات جمعية الخلافة الإسلامية، 2009.

(17) خالد ناصر محمد، الأمن القومي للإمارات العربية المتحدة، خليفة العربي،馒头 العربية للعلوم الإنسانية، الرياض، 2006، ص. 14.

(18) الأمم المتحدة، مواجهة الإرهاب، لمزيد من معلومات الإنتربوني، من: http://www.un.org/ar/terrorism/securitycouncil.shtml


(20) شقيق أمير، الأردن المولى بن السلام والقانون، مصر، ساق: 59.

(21) أبو فيصل رفيق، بحث وبحث دبلوماسي، مراسلة في شؤون المنطقة الشرق الأوسط، للبحث على ما يتعلق بوسائل الوقاية من الإرهاب، الآتی: http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&aid=6593

(22) عبد الله بن الشيخ عمرو، الإرهاب الشهير، واستراتيجياته، التربية: شركة المعارك للتعليم والتطوير، الرياض، 2007، ص. 11.

(23) حسين طالب، العلم والأعمال في المنظور السياسي، البيضاء، عمان: جامعة قمجر، البحرين، القيادة العليا للدراسات القومية والاستراتيكية، الجامعة المستنصرية، 1998، ص. 29.

(24) أنتون، الوداد، الدراسات، القسم الثاني، ص. 30.


(26) Bill & R. Springborg, Politics in the Middle East, opp cit, p. 296.

(27) سبيل حسين الثاني، فلسفة الإسلام في حرب الإرهاب ومجاورات، مصر، ساق: 45.

(28) أنتون، العبود، الدراسة في الألغام، القاهرة: شركة المعارك للتعليم والتطوير، تدوينات، 2010، ص. 62.

(29) العلاقات الإسلامية، منشأ وتطوره، الحسين المولى، سنغافورة: جامعة الملك العربية، السعودية، 1704، وهو شخصية دينية متطرفة من المذهب الحنبلي، كان لتنكره المنحرف في الحقيقة.
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

الرجل المجهول، الحوار المتدفق، عدد 4، عدد 14، ص. 342، 7-7-2011، للمرشد ينطلق الرائد الآليي knocks.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=266268

http://www.islamhouse.com/116858/ar/ar/books
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

*على محمد حسن أفاضلي*
سياسات مكافحة الإرهاب دراسة حالة دول الخليج العربية

69. علي محمد حسن اخفافي.

70. FATF. وتدرس بالجامعة الدولية للعلوم الدولية. التي تأسست فيлогة 1997.

71. علي محمد حسن اخفافي.

72. FATF. وتدرس بالجامعة الدولية للعلوم الدولية. التي تأسست فيлогة 1997.

73. عيد الله عبدعزيز الجمّان. الإرهاب الإلكتروني في مصر. السويس، الأطفال والمراهقين، اثتالية، كازاخ.

74. هيئة تطوير شباب، جريدة الإرهاب ووسائل مكافحتها في الشائعات الجرمانية المقرر. س. 187.


76. عميد علي عبد الله مكثري. مكافحة الإرهاب، مصادر، س. 135.

77. عميد علي عبد الله مكثري. مكافحة الإرهاب، مصادر، س. 86.

78. عميد علي عبد الله مكثري. مكافحة الإرهاب، مصادر، س. 85.

79. عميد علي عبد الله مكثري. مكافحة الإرهاب، مصادر، س. 136.

80. عميد علي عبد الله مكثري. مكافحة الإرهاب، مصادر، س. 126.

81. رضوان الأرض، الجزيرة الألمانية، دواوين وسائل الوقاية منها، مصادر، الدورة، 4، الجامعة المستنصرية، 2006، 87.

82. رضوان الأرض، الجزيرة الألمانية، دواوين وسائل الوقاية منها، اهتمامات السياسة والدولة، 4، الجامعة المستنصرية، 2006، 87.


86. Seyla Benhabib: The logic of Civil Society, opp Cit, P 144.

87. عبد الرحمن خلف الحكيم، دور مؤسسات الإذاعة في مكافحة الشائعات الإرهابية، الدورة العربية 2009.

88. مريم السباعي، احتمالات الإرهاب، الإجراءات العربية والإسلامية، بيروت، 2008.

89. الحبيب الجعجعي، و. سيف الدين عبد الفتاح احتمالات إهالي، إهالي اليمن، إهالي الفكر، مصادر، س. 197.